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ABSTRACT

A STUDY ON THE FACTORS OF CHURCH GROWTH BY BUILDING YOUNG
ADULTS: THE CASE OF BUSAN HAPPY CHURCH
Sung Chul Kim
Liberty University School of Divinity, 2017
Mentor: Dr. Sungtaek Kim

The purpose of this study is to suggest a church model that can raise up young adults
based on a case study focusing on Busan Happy Church, which has experienced a great young
adult revival amidst the reality of a decline in Korean churches.
Korea has become an aging society due to a decreasing birthrate, and the Korean church
is aging more rapidly than society is because young people continue to leave church. This
researcher investigates reasons for the rapid decrease in the number of young adults in the
Korean church, analyzing both the social and theological aspects in order to highlight the
seriousness of this problem. In addition, the researcher examines the reason that existing and
newly founded churches, which have a goal of ministering to the younger generation, are not
able to meet the needs of that generation. Additionally, he will determine root causes of the issue
through an in-depth analysis. Finally, in an effort to address such issues, the researcher will
suggest a possible method of raising up young adults by performing a case study on Busan
Happy Church.

Abstract length: 182 words
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ABSTRACT
초록

A STUDY ON THE FACTORS OF CHURCH GROWTH BY BUILDING YOUNG
ADULTS: THE CASE OF BUSAN HAPPY CHURCH
젊은 세대를 세워가는 교회의 성장요인에 대한 연구: 부산행복한교회의 실례를 중심으로

Sung Chul Kim (김성철)
Liberty University School of Divinity, 2017
Mentor: Dr. Sungtaek Kim (김성택)

본 연구는 현대 한국 교회에서 젊은 세대가 모여드는 중요한 요인이 무엇인지를 살펴봄으로써, 젊
은 세대를 품고자 고민하는 21세기 교회들에게 실천신학적인 대안을 제시하는데 그 목적이 있다.
한국은 출산율 감소로 인해서 노령화 사회로 접어들었다. 한국 교회도 젊은 세대의 수가 줄어 사회
보다 더 급격히 노령화되고 있다. 본 연구자는 왜 젊은 세대가 한국 교회에서 급격히 줄어들고 있는
지, 그 원인을 사회학적, 신학적으로 분석하고, 그 심각성을 알리고자 한다. 또한 기성교회와 젊은 세
대를 지향하여 개척된 교회마저도 젊은 세대의 필요를 충족하지 못하는 이유가 무엇인지 살펴보고,
분석하여 그 문제가 무엇인지 살펴본다. 그리하여 위의 문제를 해결함에 있어서 본 연구자는 부산행
복한교회의 사례 연구를 통하여 젊은 세대들을 세우는 하나의 방법을 제시하고자 한다.

초록 길이:

99 words
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION

Korean churches, after a period of explosive growth, began a steady decline in the 1980s.
Now, growth is no longer sustained. The 2006 Population and Housing Census reported that the
total population of Christians has decreased, which was a unique trend among the three major
religions. The church must make changes to overcome internal and external challenges and
should make every effort to embrace today’s generation and to understand its culture. At the
same time, however, there should be ongoing initiatives to keep the essence of the church from
being destroyed amid the changes.
First, it should not be forgotten that all churches are placed in their own distinct epoch,
history, and culture, and understanding this placement is the Christian lens through which life in
this epoch can be interpreted. To do this, the church must read the transformations of this age and
update its pastoral strategies toward the goal of winning souls. This study aims to explore
conflicts in the Bible and methods for resolving them, as well as the correct, biblical
representation of the church. Accordingly, this exploration will be followed by a search for the
foundation of a growth model to benefit the next generation. A close investigation will also be
carried out to see how this type of work has been applied in Busan Happy Church (BHC), with a
special focus on how changes were brought about through worship and fellowship among
members, ministry and leadership, preaching the word of God, and the nurturing of disciples,
which will lead to a conclusion of how the church should be equipped to raise up younger
generations.
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CHAPTER 2
THEORETICAL REVIEW OF HEALTHY CHURCH GROWTH

The early church in the Bible had problems. Although the church in Jerusalem was being
revived, an issue was emerging: there was an ethnic discrimination between the Hellenistic Jews
and the Hebraic Jews. In order to address the conflicts, the apostles had to prioritize the ministry.
Seven deacons who were appropriately qualified were selected and entrusted with most parts of
ministry, except prayer and teaching the word of God, with the intention of sharing the burden of
the ministry and resolving the problem of discrimination. Even after the initial conflict had been
well-addressed, the early church met another conflict while carrying out mission to the Gentiles
through Paul: the matter of circumcision. The early church called the first Council at Jerusalem,
and subsequently James, based on the words of the prophets, found a solution and proposed not
to ask the Gentiles to get circumcised. This series of problems that occurred in the early church
signifies that any church could encounter conflicts in growth. Not only that, it also shows that
churches can resolve all problems as long as they are obedient to the principles in the Bible.
In order to gain a correct understanding of the church, it is most important to look into
what the Bible says the church should be like, which can be summed up with 3 statements. First,
the church is an assembly of God’s people. Second, the church is the body of Christ. Third, the
church is the temple of the Holy Spirit.
Healthy church growth is realized only when the church obeys the mission preached by
Jesus: to find the lost and save them. In the last moments before His ascension, He commanded
His followers to make disciples of all nations. In this respect, church growth means to live as
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witnesses of the Gospel through the words of Jesus and the witness of the apostles, and to
introduce and apply the Gospel in today’s culture.
The researcher summarizes into six points the principles that have been highlighted by
many scholars as a means of facilitating healthy church growth. First, the church should be led
by the Holy Spirit. The revival of the church is not rooted in human power and ability, but in
works that are initiated by the Holy Spirit. Second, the church should engage in genuine spiritual
worship, not merely ritual worship. The most critical element in worship is for believers to
actively bless the death and resurrection of Jesus Christ, as well as have an existential encounter
with God. Third, the church should concentrate on nurturing disciples toward Christ-likeness.
Jesus commanded his followers to nurture others in Matthew 28:19-20, the significance of which
is also stressed in multiple places throughout the New Testament. Fourth, the church should
make every effort to keep pastoral leadership and help them set good examples. A pastor is one
who is entrusted by Christ, the head of the church, to carry out His commandments. Therefore, a
pastor ought to set an example for members of a church. Fifth, the church should make small
groups centered around prayer, worship, and fellowship to create holistic fellowships full of lifegiving power. Last, the church can start growing as ordinary members devote themselves to
ministry and evangelism.
The health and growth of a church do not depend only on its leader; all members must
join forces to make it happen. When served and structured properly, a church becomes healthy
and eventually sees growth.
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CHAPTER 3
KOREAN CHURCH’S CRISIS AND MODERN CHRISTIANS’ SPIRITUAL DESIRES

Starting in the 2000s, the Korean churches began to decrease in number, and it was found
that the younger generation were decreasing at a faster rate than those of other generations.
People in their 20s and 30s, classified as youth in Korean demographics, make up around 57% of
the entire population, but in the church, the ratio of youth to adults is seldom higher than 50%.
There is no doubt that the Korean church, if this trend continues, will soon become obsolete.
The factors related to the diminished growth of the Korean Church were first analyzed
from a social aspect. First, there was a change in the religious population. The overall population
of Korean society started to decline in the ‘80s, which had a direct impact on the numbers of the
religious. Second, a decreased birthrate in Korean society resulted in a slowing down of
quantitative growth of Sunday schools and youth groups inside the church. Third, the general
Korean populace had a negative perspective of Christianity, viewing Christianity as “a religion
without consistency of words and actions” and “a religion filled with internal corruption and
illegalities.” Fourth, one cannot ignore changes in social environments. Among these include
considerable obstacles against church growth like social diversification, the emergence of many
kinds of cults, expansion of leisure time, and development of a pleasure-seeking culture in
response to the economic growth seen in the late ‘80s.
Concerning ecclesiastical matters in the diminished growth, the first factor is the
secularization of the church. The second factor is the lack of qualifications and ethical corruption
of church leaders. Third, there is an increased formalism in the life of faith. Form is valuable and
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crucial in a life of faith, and, of course, some formality is necessary. However, a problem arises if
form goes so far as to overshadow its purpose—that is to say, when formality turns into
formalism.
Another matter requiring attention is the spiritual desires of modern Christians. One of
the reasons members choose to leave a church is that their respective spiritual desires are not
satisfied in the church, or when their spiritual thirst is not satisfied through sermons and when
they fail to come to terms with doctrinal conflicts or different ways of Christian life.
According to the findings of the Institute for Church Growth, the highest ranked reason
for leaving a church (30.4%) is to live a life of faith in a free fashion. This was followed by other
reasons such as dissatisfaction with a pastor (24.3%), discontent with church members (19.1%),
and skepticism about faith (13.7%). Simple reasons, like having no time, make up little more
than 6.8%. Additionally, about 50% cited personal reasons for not attending church, and a similar
percentage accounted for discontentment with pastors or members. In other words, it is notable
that half of transferring members feel unsatisfied with pastors or fellow members.
These issues lead to an understanding of the primary criteria by which today’s Christians
search for a church. Having been previously disappointed by a pastor’s personality, a Christian
may look for a pastor worthy of his or her respect. Having been previously starved spiritually, a
Christian would be more likely to join a church that can offer spiritual satisfaction.
Consequently, Korean churches will at last be restored when every individual Christian comes
back to a life worthy of faith, when the church becomes deserving of its name, and when church
leaders come back to fulfill their calling.

xx

CHAPTER 4
SURVEY ON GROWTH FACTORS OF BUSAN HAPPY CHURCH

This survey aims to investigate reasons why church members decided to join Busan
Happy Church, and in turn, analyze the growth factors. About 538 members (234 males, 304
females) participated in this survey, out of a total of 893 church members registered with BHC
older than 19. The survey consists of 29 total questions with 6 categories.
The longest attendance at Busan Happy Church was found to be 6-10 years, from 184
respondents (34.2%). About 256 respondents (47.6%) said they had so far visited 0-1 churches in
their search. In response to the question of how long it took from the first visit to registration
with BHC, most respondents (185 members; 34.4%) said 2 weeks to 1 month. When the
respondents registered with BHC, 76.6% were transfers from another church, 12.5% were new
believers, and 11% were believers returning to the faith.
At the time of registration with Busan Happy Church, the most attractive aspect of the
church was the worship. The second greatest aspect was relationships with church members.
When asked to choose the single most important factor, the respondents chose worship. Based on
the results, Christians heavily consider worship when choosing a church.
In an analysis of reasons why they left a former church, the majority of respondents (158
or 35.4%) said the channel of grace was blocked in the former church. In an analysis of the
factors that helped respondents settle down after joining Busan Happy Church, four factors were
found to be most significant with more than 40% of respondents choosing each answer. The
greatest factor was “dynamic worship (songs)” with 319 responses (59.4%). The second greatest
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factor, “intimacy of cell members,” was chosen by 302 respondents (56.2%). Third and fourth,
respectively, were “sermons by the lead pastor,” with 277 respondents (51.6%), and “bright
atmosphere of the church,” with 256 respondents (47.7%).
According to the analysis of the current evaluation of Busan Happy Church, satisfaction
is highest with worship and the sermons. In addition, regarding the items associated with church
members’ kindness, 468 members (87%) gave positive evaluations. In terms of the lead pastor’s
pastoral philosophy and ideas such as anonymous offering and possessing no church building,
512 people (95.2%) gave positive responses; 438 people (81%) answered affirmatively about the
authority of church leaders. As to the nurturing system, 483 people (89.7%) approved, as did 465
people (86.4%) about raising the next generation. In an analysis of the future direction for further
growth of Busan Happy Church, “satisfactory level of communication between leaders and
members” had the highest rate of responses at 37% (183). It seems that this response came out of
concerns about what is currently happening in existing churches.
When asked about what would be the most urgent measure in terms of the future
direction for further growth of Busan Happy Church, 81 members (21.3%) indicated
“satisfactory level of communication” as the most urgent matter (Table 4-30). This finding raises
concerns about the ways in which the church would have to effectively communicate with all
church members going forward. The second most popular received 81 responses (21.3%):
“more focus on the next generation ministry.” These survey results indicate that Busan Happy
Church members are highly satisfied, especially in the categories of worship and fellowship, and
clearly reflect the importance of a church to become a channel through which members receive
the grace of God.
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CHAPTER 5
ANALYSIS OF GROWTH FACTORS OF BUSAN HAPPY CHURCH

Busan Happy Church was planted on December 15, 2002 with just nine households.
Since then, over 9 years, the church has grown rapidly, gaining 100 members in the first 2
months and then 200 members within a year. Afterward, 70-80 new members continued to
register each year. In 2008, the church moved to a school auditorium for worship. As of
November 2016, the number of registered members in BHC was 1,460, and the average
attendance in worship in November 2016 was about 780 members (adults older than 19).
A defining feature of the growth of BHC is that the core generation is in its 30s,
accounting for 20.4% of the church’s population. Their children make up a higher percentage,
325 youth (22.3%) between the ages of 0 and 9. The total attendance on December 4, 2016 was
1,125 people, 611 married and 514 unmarried. The percentage of the unmarried, whom we call
the next generation in this thesis, was up to 84.1%.
In the analysis of the survey results, when it came to church growth factors, inspirational
worship took first place. There is no doubt that worship involves cultural elements, merely a
matter of means to the actual truth. Thus, worship for the next generation was differentiated from
worship for the current generation, with the biggest change being the songs themselves. In
developing worship to fit the next generation, music was allowed to take a central place in the
service. This change in worship led the next generation, which is accustomed to “open worship,”
to experience the Spirit-filled environments even in main worship services on Sunday. In
addition, the worship also involved liturgical elements, which sufficiently satisfied the current
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generation.
Along with worship, an intimate fellowship of love served as a driving force of church
growth. Small groups in Busan Happy Church are basically rooted in the ideas of cell churches.
However, they do not aim to become a complete “cell church;” therefore, reproduction is not a
goal. Rather, more focus is placed on koinonia, or fellowship. The main focus of these small
groups was on men’s leadership for to restore the biblical idea of family, and both the husband
and wife were urged to serve together as cell leaders. Furthermore, a mid-size group system
called the Maul System were introduced to establish healthy small groups. A Maul, composed of
4-6 cells, facilitates a community spirit by making cells not only deeper, but also broader in
building relationships.
Third, the idea of nurture is a critical element. As seen from the survey results which
established that people changed churches because there was “no channel of grace,” Christian
believers desire for the knowledge of God. Thus, Busan Happy Church has generally four
courses at work: A basic course, including the new family group and the basic nurturing group,
helps establish the basics of the Christian faith. Second, there is a training course for spiritual
growth including the missionary group, the disciple group, and the advanced group. Third, there
is a training course for ministry including an intercessory prayer school, the teacher training
institute, and the cell leaders group. Last, there is a variety of lectures intended for faith
expansion training. These courses train and remind church members of shared ideas on the
church, the importance of growing in like-mindedness, and aspirations for the expansion of the
kingdom of God.
Fourth, church leaders exercise entitlement-abandonment leadership, meaning the
entitlement of prayer is willingly abandoned. In the Sunday main worship, all cell leaders,
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without distinction between men and women, take part in rotations for representative prayer.
They also abandon the entitlement of service; many leaders take initiative by deliberately taking
part in difficult jobs such as directing cars in the parking lot, separating the garbage, and more.
Furthermore, many practice humble service in daily life, voluntarily choosing to sacrifice for the
sake of younger generations.
Fifth, there is commitment to the next generation ministry. In so doing, next generation
ministers can focus on solely their ministry, with no distractions by other work. To secure
teachers with good qualities, district and department ministers share ideas with each other,
joining forces in selecting good teachers.
Sixth, church members devote themselves to ministry not only as teachers and cell
leaders, but also members who actively take part in other ministries inside the church,
challenging each other by being the examples.
Seventh, the works initiated by the Holy Spirit center around the aforementioned six
features as their basis and foundation.
These seven growth factors can be classified into core factors and subsidiary factors.
Core factors include worship, fellowship, and commitment to ministry; subsidiary factors include
the sound preaching ministry of the word of God, nurture toward Christ-likeness, servantleadership, and ministry for the next generation. Christians view worship in healthy churches as
the highest priority, followed by a community of love. People look at how church members make
commitments and sacrifices for the sake of the church. It seems that these core factors primarily
determine how a church will be built up, and whether revival will come about. Additionally,
other subsidiary factors, combined with the core factors in a very intimate and organic manner,
give rise to the further growth of a church.
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CHAPTER 6
CONCLUSION

Looking at the younger generation wandering about during the researcher’s experiences
in youth ministry, this researcher dreamt of building a church in which they could grow within
the boundaries of Christian faith. It was a picture of a church that embraces and cherishes the
varying, cultural diversity of the younger generation on top of the absolute truth of the Bible.
Today, the dream has come true through Busan Happy Church.
Busan Happy Church was called into existence by God. The church, with a clear goal of
the fulfillment of the Great Commission based on the absolute truth of the Bible, was created
with a purpose to bring young people close to biblical truths while acknowledging and working
through their own culture. Older generations came to terms with the idea of raising up the
younger generation as leaders in the church, responding and committing to the call of God.
This study intended to find out the fundamental reasons younger generations leave
churches amid situations such as the aging population and demographic changes of Korean
churches, inter-generation conflicts, and many other issues inside the church. It also intended to
investigate and find solutions for the revival of the younger generation, as well as the growth
factors experienced through the researcher’s pioneering and ministering in the church.
Building a healthy church becomes possible only if biblical truth is accurately
appreciated and applied in the cultural context of this age. Busan Happy Church still has issues
to address, but it is still growing and will be a church unafraid to face these challenges going
forward.
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제 1 장
서론

1. 문제제기 진술

한국교회는 1960-70년대를 거치면서 폭발적인 성장을 경험했으나, 80년대를 지나면서 그 성장률
은 둔화하기 시작했다. 특히 2000년대 이후는 마이너스 성장이라는 실제적인 감소 현상에 들어서게
되었다. 이것은 통계청 자료에 의해서도 확인할 수 있다. 2005년 ‘인구주택 총조사’에서 크리스천의
수가 일반적으로 알고 있는 1,000만이 아니라, 860만이었다. 이와 같은 감소세는 3대 종교 가운데
기독교가 유일하다.1
미래학자 최윤식은 한국교회가 뼈를 깎는 갱신을 하지 않으면, 2050~60년경에는 400만, 아니
300만 명대로 교인 수가 줄어들 수 있음을 경고한다.2 특히 주일학교와 청년을 포함한 젊은 30-40
대의 감소는 더 뚜렷하게 나타난다. 다음 세대와 젊은 세대의 감소 원인으로 먼저 저출산과 같은 ‘사
회적 요인’을 들 수 있다, 한국의 인구 동향이 피라미드 구조에서 이제는 항아리 구조로 변화되었고,
앞으로는 역미파리드 구조가 될 것이다. 결국, 다음 세대 인구수 자체가 줄어드는 상황에서, 교회의
인구구조도 역피라미드 구조로 변화될 것이라고 예상할 수 있는 바이다. 그러나 그런 위기 상황에서
도 교회는 계속해서 다음 세대에 복음을 전수하여, 신앙의 유산을 남겨야 하는데, 현실은 교회가 사
회보다 더 급격히 역피라미드 구조가 진행되고 있다.
다음 세대와 젊은 세대가 교회에서 감소하는 있는 원인에는, 교회가 가지고 있는 ‘내부적 요인’도
간과 할 수 없다. 2015년 발표한 ‘한국인의 종교’ 보고서에는 20-30세대의 급속한 종교이탈 현상과
종교 인구의 급격한 고령화를 말하고 있다.3 이와 같이 교회 내 20-30 세대의 부재는 20-30 세대의

1) 정재영, 「교회 안나가는 그리스도인」 (서울: IVP, 2015), 7.
2) 최윤식, 「2020 2040 한국교회 미래지도」 (서울: 생명의 말씀사, 2013), 39.
3) 한국갤럽, 「한국인의 종교’ 보고서」2016년 8월 17일 접속.
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사회적 감소뿐만 아니라, 교회의 내부적 요인을 들 수 있다.
교회의 내부적 문제를 풍자한 단어로 ‘가나안 성도’라는 말이 있다. 가나안 성도라는 의미는, ‘안 나
가’를 뒤집어서 만든 조어로, ‘교회에 나가지 않는 그리스도인’을 뜻한다.4 이 같은 풍자적인 용어가
교회를 대항하는 사회적 현상을 의미하는 단어가 되어버렸다. 이 같은 현상은 한국 교회가 직면한 위
기를 단적으로 보여주는 예다. 양희송은 현재 한국 개신교의 성도 수를 약 1,200만 명으로 볼 때, 가
나안 성도의 수를 100만 명 정도로 본다.5 물론 이 100만 명에는 다른 종교로 개종한 숫자는 뺀 것
이다. 1997년 한국갤럽의 조사 결과는 개신교를 믿다가 교회를 떠난 숫자가 무려 1,090만 명이라고
말한다.6 특히 이런 갈등을 겪는 세대가 20대의 젊은 세대와 30대에 결혼을 하는 세대들이 다른 세
대에 비해서 더 많다.
이상화 목사는 청년들이 교회를 떠나는 이유에 대해서 다음과 같이 정리한다.:

예수 믿는 사람도 세상에서 똑같이 고통 당하는 것을 보고,,, 성경 안에 모순되는 듯한 내용
을 덮어놓고 믿으라고 하니,,, 보이지 않는 하나님을 믿으라고 하니,,, 예수님은 좋은데 교회는
싫어서,,, 세상과 동떨어진 설교의 내용 때문에, 죄를 너무 많이 지어서,,, 교회는 너무 자기 중
심적이어서,,, 성도들끼리 서로 싸우는 모습을 보고,,, 헌금을 강요해서,,, 교인들의 이중성 때문
에, 전도방법이 너무 혐오스러워서,,, 목회자에 대한 신뢰감이 없어서,,, 너무 지루해서,,, 너무
바빠서,,, 교파와 교단이 너무 많아서, 적응하기 어려워서,,, 주일 출근이 많은 직장 때문에 교회
를 떠난다.7

물론 교회에 대한 세상의 비판이 때때로 부당하거나 편파적일 때도 있다. 그러나 이 모든 비판이
전혀 근거 없는 비판은 아니다. 2014년 기독교윤리실천운동 주체로 ‘2013년 한국교회의 사회적 신뢰
도’ 여론조사 결과발표 세미나가 있었는데, 여기서 ‘한국교회’에 대한 우리 사회의 신뢰도는 19.4%였
다. 특이 사항은 기독교인 중에서 47.5%가 교회에 대해 불신을 보였고, 20-30대 젊은 층이 더 부정
적 견해를 가지고 있다고 지적한다.

http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=625&pagePos=10&selectYear=&search=&searchKeyword
4) 양희송, 「가나안 성도 교회 밖 신앙」 (서울: 포이에마, 2015), 10.
5) Ibid., 35-6.
6) 최윤식, 「한국교회 미래지도」, 72.
7) 이상화, 「청년들이 교회를 떠나는 31가지 이유」 (서울: 기독신문사, 2000), 8-9.
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<표1-1> 한국교회 신뢰도8

이처럼 한국교회는 외부적 요인 뿐만 아니라 교회 내부적으로 그 신뢰를 상당 부분 상실했다. 조재

8) 기독교운리실천운동, “2013년 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과발표 세미나”, (2014, 11).
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국은 한국 교회가 과거의 목회를 답습하며, 전혀 갱신하지 않기에, 더더욱 고착화된다고 말한다.9 우
리는 이와 같은 비판들을 직면하면서 다시 한번 더 교회는 교회로서의 존재 의미에 충실했는지 그리
고 하나님께서 교회에 부여해 주신 부르심에 충실했는지 뒤돌아 볼 기회로 삼아야 한다.
교회가 노령화가 되어가면서 젊은 세대를 품어내지 못한다면, 교회의 미래는 암울해 질 것이다. 교
회는 젊은 세대를 품어내고, 그들과 함께 성장해 나가야 한다. 그때 한국 교회는 미래를 준비하게 된
다. 그러나 이것은 곧 오늘날 교회의 문제점들을 극복해야 함을 말하는 것이고, 젊은 세대를 위한 목
회가 일어나야 함을 말하는 것이다. 본 연구자는 부산행복한교회의 개척과 성장사례를 연구함으로
10년, 20년 이후의 한국 교회의 위기를 극복하고, 교회의 체질개선을 이루는 해결점을 제안함으로써
한국교회에 이바지하고자 한다.

2. 범위와 한계

교회는 성경 안에 나타난 하나님의 원리들로 말미암아 각 시대의 성도들이 직면한 상황을
해석하고 늘 변화되어야 한다. 세상의 역사(과거)와 문화(현재)는 끊임없이 변하고 있다. 이런
의미에서 교회도 끊임없이 그 세대를 품기 위해 변해야 한다. 동시에 세상의 역사와 문화가 아무리
변해도 영혼 구원이라는 교회의 본질은 변하지 않는다. 어떤 상황에서도 교회의 본질은 변화되면 안
된다. 한국교회는 변해야 한다는 의식을 가지고 있다. 실제로 무엇을 그리고 어떻게 변해야 하는지에
대한 모델링이 될 만한 교회가 많지 않다. 그렇기에 학자들의 이론이 실제로 한국교회에 적용되고
있는 사례가 많으면 많을수록 교회가 나아갈 방향에 대해서 더 많은 실제적인 해답을 얻을 수 있을
것이다. 이를 위해 본 연구자는 ‘부산행복한교회’의 사례 연구를 통해 한국교회의 현재적 상황을
분석하고, 바른 교회론 위에 앞으로 한국교회가 지향해야 할 방향을 제안함에 있어서 작은 사례를
알리고자 한다.
한국에 이미 많은 교회가 있지만, 본 연구자는 앞으로도 교회는 끊임없이 개척되어야 한다고

9) 조재국, “한국교회 성장동력의 분석과 평가“, 「신학과 실천」, (2015) 46호: 416.
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믿는다. 그리고 그 개척되는 교회는 변하지 않는 교회의 존재원리(부르심)와 성경이 제시하는 초
문화적 원리들을 붙잡아야 한다. 동시에 그들이 직면한 새로운 문화 속에서 그 문화(현재)를 품을 수
있는 새로운 시대의 패러다임을 적용하며, 기성교회와는 차별적인 모습으로 나아가야 한다고
생각한다. 다양하고 점차 복잡해지는 시대 속에서 교회가 영혼 구원이라는 본질을 잃지 않은 체, 그
변화를 수용하며 발맞춰간다면, 교회는 여전히 이 시대를 책임지는 사명을 감당할 수 있을 것이다.
그리고 그 교회는 젊은 세대들이 주역이 되어, 더욱 건강하게 다음 시대를 이어갈 뿐만 아니라, 이
시대와 다음 시대를 연결하며 책임지는 교회가 될 수 있을 것이다. 이런 교회가 많아져야 한국교회의
미래를 책임질 수 있다.
본 연구자는 각 서적과 연구 자료, 그리고 정기 간행물과 통계 등을 통해서 한국교회의 문제점이
무엇인지를 분석하고, 바른 교회관을 조명할 것이며, 또한 부산행복한교회의 사례를 통해서 젊은 세
대를 세우기 위한 실제적인 대안을 제시할 것이다. 부산행복한교회의 사례는 대도시에 개척된 교회이
기에 대도시 외 지역에서는 전혀 다른 접근법이 필요할 것이다. 그러나 인구 대부분이 도시에 있는
관계로, 이 연구는 한 교회의 사례이지만 다른 교회를 개척하고자 또는 새로운 대안으로 접근하고자
하는 이들에게 작은 유익이 될 것이다.

3. 성경적, 신학적 근거

진 A 게츠(GENE A. GETZ)는 그의 책에서 교회의 변화에 대한 복음주의 교회에서 일어난 신학적
논의를 세 종류로 요약한다.10 첫 번째 부류의 사람은 교리적인 부분 이외에는 거의 모든 부분이 다
변화되어야 한다고 주장하는 부류다. 이와 같은 주장을 하는 사람은 현대 문화에 아주 깊이 뿌리를
박고 있는 부류다. 두 번째 부류는 변화를 두려워하는 부류다. 이들에게 변화란 신학적 자유주의와
동의어다. 이들은 ‘전통’이라는 이름 하에 과거에 집착되어 있고 그것을 고수하려 한다. 마지막 부류
는 성경주의자라고 불리는 부류다. 이들은 과거나 현재에 대해서 그 어느 편도 관심을 두지 않은 채

10) Gene A.Getz, 「현대교회 성장학」, 임성택 역 (서울: 생명의 말씀사, 1994), 20-1.
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오직 성경만 파고드는 부류다. 이들에게 문화와 현실적인 문제는 그리 중요하지 않다.
그러나 모든 교회는 각 시대의 역사(과거)와 문화(현재)라는 삶의 정황 속에 세워져 있다는 것을
잊지 말아야 한다. 그리고 그들이 직면한 삶의 정황을 교회의 본질 안에서 해석할 수 있어야 한다.
그때야 비로소 올바른 목회적 전략이 나오게 된다. 교회는 그들이 직면한 시대의 변화를 읽고 영혼
구원을 향한 목회적 방법과 전략을 달리해야 한다. 원리(사명)는 변하지 않는 것이지만, 전략은 변화
되는 사회에 발맞춰 나가야 한다. 그리고 이것들을 ‘복음 전도’와 ‘교육’에서 풀어낼 수 있어야 한다.
그러나 늘 교회는 영혼 구원이라는 변하지 않은 부르심과 변하는 시대 속에서 갈등을 가졌고, 그
갈등을 해결함으로써 새로운 대안이 되어 왔다. 갈등은 본질이 아니었기에 새로운 대안을 만들어 낼
수 있었다. 이러한 변화는 지금도 일어나고 있다. 변하지 않는 원리와 변화하는 역사(과거)와 문화(현
재) 속에서 새로운 대안으로서의 교회의 모습이 어떠해야 하는지를 연구하고 적용하여 바르게 제시
해야 한다. 그러므로 본 연구는, 성경에서 나타난 갈등과 그것을 해결함으로 인한 다음 세대의 성장
을 보며, 또한 교회론을 통하여 바른 교회의 모습을 살펴볼 것이다. 이어서 역사 속에서 나타난 다음
세대를 세워가는 교회 성장의 모습을 살펴봄으로써, 그 당위성에 대해 연구한다.

4. 연구 방법론

본 연구의 방법론은 일차적으로 문헌 연구이다. 문헌을 통해서 현 한국교회의 갈등의 요인을
분석하고, 바른 대안이 무엇인지를 찾는 것이다. 또한, 현대 그리스도인의 신앙적 욕구를 바르게
이해함으로써 교회의 변화된 모습과 방향성을 확인하는 것이다. 두 번째로, 그러한 대안이
부산행복한교회를 통해서 어떻게 적용되었는지를 살펴볼 것이다. 특별히 설문조사를 통해서, 2040대의 젊은 세대가 왜 부산행복한교회를 선택했는지를 살펴볼 것이다. 다음 세대를 품는 예배,
코이노니아가 일어나는 성도의 교제, 다음 세대를 섬기는 사역, 섬기는 리더십, 건강한 말씀 선포,
역동성 있는 양육, 시대를 섬기는 사역이다. 세 번째로, 부산행복한교회의 사례를 통해서, 현대
교회가 젊은 세대를 일으키기 위해서 앞으로의 교회가 어떤 모습으로 나아가야 하는지, 그 모델을
제시하고자 한다.
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1장은 서론으로 연구목적, 문제 제기, 연구 범위와 한계, 그리고 성경적 신학적 근거와 그 방법과
절차에 대해서 간략하게 서술할 것이다. 2장은 건강한 교회 성장에 대한 이론적 고찰을 통해서 교회
에서 젊은 세대가 지속적으로 일어나는 것에 대한 당위성 및 원칙을 살펴볼 것이다. 또한, 학자들이
말하는 건강한 교회의 특징을 살펴봄으로써, 현대 교회가 나아가야 할 방향이 무엇인지를 살펴보겠
다. 3장은 현재 한국교회의 위기의 현실을 살펴봄으로써, 그 문제점이 무엇인지를 살펴보고, 극복 방
안에 대해서 모색해 볼 것이다. 이를 위해, 인구 분석 및 문헌 연구, 통계 분석적 방법을 사용하겠다.
또한, 현대인이 가지는 신앙적 욕구를 살펴봄으로써, 현대교회에서 어떤 갈등을 느끼는지 살펴보겠
다. 4장은 설문 조사를 통해서 부산행복한교회의 사례를 분석함으로써, 젊은 세대가 모이는 이유를
찾아보고, 그 특징을 살펴보겠다. 5장은 부산행복한교회의 성장 요인을 분석하여, 세대 간의 갈등을
극복하는 실제 사례를 제시함으로써 새로운 패러다임에 대한 한 사례를 제시하고자 한다. 6장은 한국
교회를 향한 제언을 통한 결론을 내리고자 한다.

5. 문헌 검토

한국교회가 다음 세대를 바르게 세워가기 위해서는, 가장 먼저 성경적 기준을 확인해야 한다.
그리고 난 뒤, 교회론의 명확한 이해와 함께 현재 한국 교회의 문제점을 바르게 이해하기 위한
정확한 진단이 필요하다. 그러므로 첫 번째로 성경이 무엇을 말하는지 알아야 한다.11 시71편 18절
말씀은 다음과 같이 이야기한다; “하나님이여 내가 늙어 백발이 될 때에도 나를 버리지 마시며 내가
주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래의 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서”
성경은 주의 힘과 능력을 후대에 전하고, 장래의 모든 사람에게 전하는 것에 대해서 말씀하고
있다. 실제로 여호수아와 사사기서에 보면, 여호수아 이후 세대가 하나님의 일을 알지 못하여 자기
소견 옳은 대로 살아간다. 이 모습이 영적 암흑시대인 사사 시대를 만들며 이스라엘을 굉장한 고통
가운데 살게 된다. 신앙의 공동체인 이스라엘은 이웃 대적들의 공격을 받으며 살게 된다.

11) 이 부분에 관한 것은 2장에서 더욱 자세히 다룰 것이다.
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시 95편 10절은 이렇게 신앙으로 살지 못하는 모습을 이렇게 표현한다; “내가 사십 년 동안 그
세대로 말미암아 근심하여 이르기를 그들은 마음이 미혹된 백성이라 내 길을 알지 못한다 하였도다.”
하나님께 순종하지 못한 세대, 믿음이 없는 세대를 보시는 하나님의 근심을 알 수 있다. 그래서
성경을 통해서 다음 세대가 일어나는 것에 대한 하나님의 마음을 먼저 확인해야 한다.
두 번째로 관심을 가지는 책은 교회론에 대한 통찰력을 제시하는 존 맥아더(John MacArthur)의
「하나님이 계획하신 교회」이다. 이 저서는 교회가 무엇인지를 이해하는 데 큰 도움이 된 책이다.
그는 1부에서 교회를 그리스도의 몸으로 말하는 고전 10장 10절의 말씀을 통해서 교회의 골격, 교회
의 장기, 교회의 근육, 교회의 머리로 설명한다. 또한 2부에서는 역동적인 교회의 모습을 소개하면서
교회가 어떻게 세워져야 하는지를 성경적 사례를 통해서 제시한다. 3부에서는 정결한 교회의 모습을
제시하면서 교회의 권징과 죄악의 문제를 다룬다. 4부에서는 훌륭한 종의 자질을 다루면서, 특별히
목회자가 목자로서 어떻게 사역해야 하는지를 말하고 있다. 5부에서는 교회 리더십을 말하면서 평신
도 리더십을 어떻게 세우며 그들이 어떤 사역자로서 서야 하는지를 가르친다. 마지막으로 6부에서
목회자가 목양을 잘 이루기 위해서 무엇에 주의해야 하는지를 설명한다.
세 번째로 관심을 가지는 책은, 진 게츠(GENE A. GETZ)의 「현대 교회 성장학」이다. 게츠는 이
책에서 교회와 문화와의 관계를 다룬다. 성경의 원리가 역사가 주는 교훈을 통해서 오늘날의
문화안에서 바르게 이루어져야 함을 말하면서 아주 독특한 실천원리를 제시한다. 그는 성경의 근본
진리는 변하지 않지만 현대 사회의 문화 속에서 그 진리가 바르게 표현되어야 함을 말한다. 그래서
과거 역사의 창을 통해서 진리가 어떻게 적용되었는지를 바르게 살펴서 우리 시대에 합당한 전략이
필요함을 말한다. 그가 말하는 교회 성장은 단순한 인본적인 적용이 아니다. 매우 종합적이며,
포괄적인 개념이다. 그리고 무엇보다도 성경적인 원리를 가장 중요한 가치로 말하고 있기에 더욱
설득력 있다.
네 번째로 관심을 가지는 자료는 우리 시대를 분석하는 책이다. 이 논문을 위해서 참고하는 저서는
앞에서 언급한 것과 같이, 양희송의 「가나안 성도 교회 밖 신앙」이다. 이 저서는 오늘날
한국교회의 문제를 분석하고 있고 다음 세대를 위한 제안을 하고 있다. 저자는 그가 썼던 첫 번째
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저서 「다시, 프로테스탄트」에서 한국교회의 지난 30년을 패러다임을 비판적으로 다뤘었는데, 그
중에 하나인 ‘가나안 성도’에 대해서 더 깊은 연구의 결과를 내어놓은 것이 바로 이 저서이다.12 그는
‘성인용 기독교가 필요하다’라는 제목의 6장에서 한국교회가 보다 성숙한 모습으로 자라가야 함을
역설한다. 이전에 성공했던 목회 방식과 철학마저도 다시 새로워져야 하며 더욱 성숙해져야 함을
피력한다.
다섯 번째 저서는 이상화의 「청년들이 교회를 떠나는 31가지 이유」이다. 2000년도에 나온 조금
오래된 책이지만 그 때의 청년이 바로 지금 장년부의 핵심 나이이다. 그렇기에 그때부터 청년들이
어떤 이유로 교회를 떠나는지를 아는 것은 지금 우리시대의 장년부들이 교회에 대해서 무슨 생각과
기대를 하고 있는지를 하는데 중요한 기준을 제시한다. 결국 20여년 전과 별로 다르지 않은
오늘날의 교회의 모습에서 무엇이 문제인지를 인식하는데 중요한 사례를 제시하는 책이다.
여섯 번째 저서는 최윤식의 「2020 2040 한국교회 미래지도」이다. 이 책은 목사이면서
미래학자인 저자가 한국교회의 내일을 염려하며 객관적인 자료를 제시함으로써 한국교회의 위기
사항을 경고한다. 한국교회의 위기 상항은 단순한 교회내부만의 문제가 아니다. 세상이 급속도로
변화되고 있고 인구 비율도 급격히 변화되고 있다. 시대의 변화는 교회의 변화를 요구하고 있다.
이런 여러 갈등 상황과 위기 상황을 매우 실감나게 제시하고 있고, 더 나아가 한국 교회가 어떤
준비를 해야하는지에 대해서 그 가치를 잘 설명하고 있다. 그리고 앞으로 미래 세상이 어떻게 변화될
것인지를 제시함으로써 지금 우리가 무엇을 준비해야 하는지를 생각하게 하는 책이다.
일곱 번째 저서는 숭실대학교 출판부에서 나온 「한국교회 성장 둔화 분석과 대책」이다. 이 책은
한국 교회의 성장 둔화의 문제점을 10가지 관점으로 접근한다. 교회 성장론적 접근, 선교 신학적
접근, 종교 사회학적 접근, 성경 신학적 접근, 한국 교회사적 접근, 한국 교회 성장 둔화의 요인에
대한 접근, 문화 사조론적 접근, 종교학적 접근, 조직 신학적 접근, 목회 신학적 접근이다. 이 책에서
말하는 한국 교회의 성장 둔화의 다양한 관점은 연구자의 좁은 생각을 넓게 해준다. 어떤 한 가지
요인으로 성장 둔화가 일어나는 것이 아니기에 다양한 관점을 이해하고 그 관점속에서 다양한

12) 양희송, 「가나안 성도 교회 밖 신앙」, 11.
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해법이 존재함을 깨닫게 한다. 다시 말해 교회의 성장이 한가지 답만 있는 것이 아니라 다양한 답이
있으며 다양한 교회의 모습을 통해서 새로운 교회 성장의 모델을 찾을 수 있을 깨닫게 하는 책이다.
여덟 번째 저서는 한국복음주의 실천신학회에서 만든「복음주의 교회 성장학」이다. 이 책은 한국
교회의 미래를 바라보면서 교회 성장학 이론이 어떻게 교회의 목회 현장에 적용되어야 하는지를
연구한 책이다. 우리 시대를 포스트 모더니즘 시대라고 하는데, 이 시대를 살아가는 사람들은 이전의
사람들과 다른 생각과 다른 행동을 하는 사람들이다. 그렇기에 변화되는 욕구에 대한 다양한 답을
교회가 줄 수 있어야 한다. 특별히 지금 시대는 영성에 대한 갈망이 점차 강해지고 있으며 교회는 그
영적인 만족을 주어야 함을 말하고 있다. 결국 교회가 끊임없이 성장하며 발전해야 함을 말한다.
아홉 번째 저서는 릭 워렌(Rick Warren) 목사의 「새들백교회 이야기」이다. 이 책은 연구자가
교회를 세워 가는 데 있어서 사역 방향을 정립해 준 책이다. 교회가 가져야 할 중요한 5가지 가치,
전도, 예배, 교제, 양육, 사역을 얼마나 균형 있게 세워 가느냐를 제시한다. 교회의 건강이 교회의
성장의 가장 중요한 가치임을 말하고 있다. 즉 성장을 추구하는 교회가 아니라 건강을 추구하는
교회가 될 때 하나님의 나라의 확장의 결과가 바로 성장이라는 개념을 배울 수 있었던 책이다. 비록
새들백교회 이야기가 미국 교회의 이야기로 문화적으로는 다르지만 교회의 본질은 같다. 그 본질을
한국적 상황에서 어떻게 적용해 나갈 것이냐가 우리의 과제가 될 것이다. 이 책을 통해서 교회가
추구해야 할 사역 방향이 무엇인지 그리고 그것이 어떻게 한국 교회 안에서 적용되는지를 보고자
한다.
열 번째 저서는 크리스찬 A. 슈바르츠(Christian A. Schwarz)의「자연적 교회 성장」이다. 이 책은
본 연구자의 교회구조에 대한 이론적 배경을 준 책이다. 그가 말하는 8가지 질적 특징은 교회를
세워가는데 있어서 무엇이 중요한지를 잘 보여준다. 목회자가 무엇에 관심을 가져야 하는 영역이
무엇인지, 자신이 잘 할 수 있는 것은 무엇인지, 또한 무엇을 더 성장시켜야 하는지를 잘 깨달을 수
있게 한다. 교회의 성장의 가장 중요한 가치는 방식이 아니라 균형임을 말해준다. 건강한 교회
공동체가 되는 것이 가장 중요한 것이며 그 건강을 어떻게 세워가야 하는지에 대한 명확한 기준을
제시하는 것이 큰 강점이다.
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열한 번째 저서는 장은일의 「신 사도적 교회 만들기 10단계 전략」이다.13 이 책은 사도행전에 나
타난 교회에 대해서 말을 하지만 더 중요한 가치는 성경적 원리 중심의 교회를 만드는 것이다. 특별
히 저자와 함께 사역을 하면서 한국의 전형적인 교회에 대한 가치에서 전 세계적으로 성장하는 교회
에 대한 가치로 그 생각을 확장하게 되었다. 그래서 우리 시대 속에서 새로운 교회의 모습에 관심을
가지게 했다. 특별히 그를 통해서 메타처치에 대한 이해를 하고 수영로교회에서 그 실험을 함께 해
본 것이 부산행복한교회를 시작하는 가장 중요한 기초가 되었다. 이 책은 성장과 관련된 이론적 내용
가운데 목회 현장에 필요한 부분만 잘 발췌했고 그것을 어떻게 적용해야 하는지를 잘 설명하고 있다.
그래서 변화하는 시대 속에서 여전히 성장하는 교회에 대한 이론적 내용의 핵심가치를 본 연구자에
게 전해 준 책이다.
열두 번째 저서는 교회 성장 연구소의 「교회선택의 조건」이다. 이 책은 현대 교인들이 교회에
대해서 어떤 욕구를 가지고 있는지를 실제적으로 잘 보여주는 책이다. 성도들이 교회를 떠나 다른
교회로 갈 때 어떤 이유에서 떠나며 동시에 어떤 교회를 찾는지를 잘 제시한다. 그것은 결국 오늘날
교회가 성도들이 바라는 영적 욕구를 제대로 만족시키지 못하고 있음을 말하고 있다. 교회가
성장하는데 있어서 목회자의 가치와 함께 성도들의 열망이 함께 고려되어야 할 매우 중요한
자료라고 할 수 있다.
이와 함께 랄프 네이버(Ralph Neighbour)의 「셀 교회 지침서」도 중요하게 보아야 할 책이다.
그의 책에서 전통적인 한국교회의 모습을 뛰어넘어 훨씬 더 역동적인 소그룹의 모습을 제시한다. 이
소그룹은 교회의 가장 중요한 요인 중의 하나인데 매우 실제적인 사례와 원리를 잘 제시한다. 이
책이 교회의 모든 것을 제시하지는 않지만 교회의 소그룹이 어떤 모습이 되어야 하는지는 매우 잘
설명하는 것이 큰 장점이다. 또한 잭 헤이포드(Jack Hayford)의 「하나님의 임재를 경험하는
예배」도 중요하게 보는 자료이다. 저자의 예배에 대한 이해가 본 연구자의 생각과 비슷하고 그것이

13) 장은일 목사는 본 연구자가 수영로 교회에서 대학부 전임사역을 할 때, 대학부 담당 목사였다. 그의 책과 강의를 통해서
부산행복한교회의 철학적인 부분의 기초를 만들게 되었다. 그가 말하는 신사도적 교회는 사도행전에 나타난 교회를 모델로 삼
겠다는 의미이다.
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부산행복한교회의 예배에 많은 영향력을 미쳤기 때문이다. 다음 세대를 세워가는 가치 중에 가장
중요한 것이 바로 예배이다. 이 예배에 대한 문화적 갈등이 한국 교회 안에 있는 큰 갈등 중의
하나이기 때문이다. 그리고 조지 바너(George Barna)의 「성장하는 교회의 9가지 습관」등의 책을
통해 소그룹 운동과 셀에 대해서 연구할 것이다. 또한 우리 시대를 바르게 이해하기 위해서는,
이성희의 「미래목회 대 예언」, 김승연 목사의 「유럽교회는 어디로 갔는가?」, 닐 콜(Neil Cole)의
「교회 3.0」, 정재영의 「교회 안 나가는 그리스도인」 등을 연구할 것이다. 위에서 언급된 저서들
외에도, 정기 간행물, 인터넷 자료, 사전, 논문집 등이 활용될 것이고 무엇보다 부산행복한교회의
설문조사를 통해서 실제적인 대안에 대해서 연구하고자 한다.

제 2 장
건강한 교회 성장에 대한 이론적 고찰

1. 성경에 나타난 성장과 갈등

1) 사도행전6:1-7절과 7장에 나타난 갈등과 성장에 대한 고찰
우리는 초대교회를 생각할 때 ‘완벽한’ 교회를 기대하지만, 실제로는 문제들을 가지고 있었다. 사도
행전 1:8절 “내 증인이 되리라”는 예수님의 명령이 사도행전 6-12장에 이르러 “온 유대와 사마리
아”에서의 증인에 초점을 맞춘다. 이 과정 중 사도행전 2장은 오순절 사건으로 시작된 교회의 부흥
이 새로운 갈등을 낳고, 그 문제로 교회가 난항을 겪게 되었음을 우리에게 보여준다.
실제로 초대 교회는 오늘날 우리와 같은 많은 문제를 안고 있었다. 기독교의 세계화라는 과정에서
과도기적 상황(사도행전 6-12장)에 놓인 교회는 헬라파 유대인들과 히브리파 유대인들의 갈등, 즉
‘차별’이라는 내면적 문제에 직면했다.
헬라파와 히브리파라는 두 그룹의 구별은 ‘언어’로 인한 것이었다.14 초기 예루살렘 교회는 히브리
어를 말하는 히브리어파 성도, 즉 본토어인 셈어(아람어)를 사용하는 히브리어파 사람들과 오순절 사
건으로 인해 각지에서 몰려온 헬라어를 말하는 헬라계 유대인들이라는 서로 다른 언어권을 가진 두
계층이 섞이게 되었다. 헬라계 유대인들은 유대인들의 모국어인 아람어를 사용할 줄 몰랐다. 비록 모
두 히브리 그리스도인들이었지만 그들이 사용하는 언어로 인해 두 그룹 사이에 계층의식이 싹텄다.15
이런 상황은 ‘언어’와 ‘계층장벽’으로 인한 파벌이 ‘구제에서의 차별’로 드러났다. 이 갈등으로 인해
회의가 소집되었다(행 16:2).
성령 충만한 사도들은 자신들이 하나님의 말씀을 설교하고 가르치는 일로 부름 받았다는 것을 잘

14) F. F. Bruce, The New International Commentary on the New Testament, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: Eerdmans,
1984), 111.
15) Grant Osborne, ACTS, Life Application Bible Commentary (Ill: Tyndale House publishers, 1999), 154-8.
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알고 있었다. ‘하나님의 말씀을 제쳐 놓고 공궤를 일삼는 것이 마땅치 아니하다’는 결론을 내린다. 사
도들은 상황에 끌려가기보다 사도로서 자신들의 부르심이라는 본질에 따라, 우선순위를 정했다. 기도
와 가르침의 영적 양육에 소홀해지기보다, 오히려 자격을 갖춘 일곱 집사를 만들어 사역의 짐을 나누
어지게 했다.
사도행전 6장은 갈등을 해결함에 있어 부르심(본질)을 중심으로, 우선순위에 따라 교회의 필요와
조직을 언제든지 변화시킬 수 있어야 함을 보여준다. 신약교회의 모델은 부름 받은 모든 성도가 사역
자다. 그리고 그렇게 세워진 자 중 최초의 헬라파 선교사인 빌립과 예루살렘 중심의 성전제도와 제사
를 비판하며 보편적 교회의 발전을 위한 초석을 놓은 스데반이 있다. 이처럼 성령 충만한 사도들은
자신들이 직면한 초대교회의 문제점을 현명하게 관리함으로 건강한 교회로의 기독교 세계화의 초석
들을 놓게 된다.

2) 사도행전 15장에 나타난 갈등과 성장에 대한 고찰
예루살렘에서 시작된 복음은 이제 자신들이 태어난 민족, 국가, 종교적 장벽을 허물고 이방 세계로
나갔다. 그러나 초대 교회는 다양한 민족들을 하나로 묶어 보편적 복음으로 나아가는데 어려움을 겪
었다. 빌립에 이어 이제 바울은 이방 선교의 중심인물로 13장부터 등장한다.
예루살렘 박해로 인해서 성도들이 예루살렘에서 떠나 안디옥에 정착하면서 소수의 성도에 의해 교
회가 시작된 후 성장을 하였고, 예루살렘 교회는 바울과 바나바를 사역자로 안디옥에 보냈다. 그리고
그 안디옥 교회에서 바울과 바나바를 선교사로 파송하면서 소아시아 지역에 교회가 세워졌다.
소아시아 지역 교회들에 많은 이방인 성도들이 생겼고, 그로 인해 유대인 그리스도인들과 갈등이
시작되었다. 두 그룹 간에 역사와 전통과 관습 그리고 언어와 문화, 모든 것이 달랐다. 율법주의를
따르는 유대인 그리스도인들은 이방인 그리스도인들이 하례를 받아야 구원을 얻는다고 주장했다(행
15:1). 이들은 이방인들이 구원받을 수 있다는 사실에 이의를 제기한 것이 아니라 이방인들이 모세의
법을 반드시 준수해야 하며, 그 증표로 할례를 행하여야 한다는 것이었다. 할례의 주장은 유대인이
되어야 한다는 문제나, 단지 모세의 율법을 준수하는 문제가 아닌, 구원을 위해 할례를 주장한 것이
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문제가 된 것이다. 이것은 기독교의 핵심사상인 ‘이신칭의’에 문제가 된 것이다.
이것은 작은 의견 차이가 아니었다. ‘다툼(stasis)과 변론(zetesis) (행 15:2)’에 해당하는 헬라어 단어
는 엄청난 투쟁과 반목, 분열 때때로 ‘폭동’ 혹은 ‘반란’으로 번역되기도 했다.16 이처럼 교회의 부흥
은 또 다른 갈등, 즉 그들이 오랫동안 고수해온 ‘전통’ 속에서 이방인들을 어떻게 교회 공동체의 일
원으로 받아 들일지에 대한 ‘전통과 조건’에 대한 갈등에 직면했다17.
이 문제에 현명하게 대처하지 않으면 교회가 분열될 수도 있는 상황이었다. ‘사도와 장로들’은 이
뜨거운 감자를 놓고 최초의 총회를 소집해 모세의 율법과 복음과의 관계를 명확하게 정리하는 회의
를 가졌다(행 15:1-2). 베드로(행 15:7-11)와 바울과 바나바(행 15:12)가 자신들의 경험을 중심으로
논증을 펼쳤다. 그러나 바울과 바나바는 이 결정에 참여할 수 없었다. 결정은 전적으로 예루살렘 총
회의 지도자들의 몫이었다.18
총회의 의장인 야고보는 성경 말씀을 기초로 결론을 내린다(행 15:15-18). 성령을 통해 그들 가운
데 진행되고 있는 하나님의 일을 인정한 야고보는 할례를 강요하지 말자는 소극적인 제안이 아니라
할례를 아예 요구하지도 말자는 적극적 제안을 한다(행 15:19, 25-28). 이신칭의에 대한 혼란을 종
식하고 교회 안에 율법적인 신앙에 대한 잘못됨을 바로잡는 결정이었다.
성경의 초대교회도 그 시작과정에서 많은 문제를 가지고 있었고, 또한 그 문제를 해결하는 과정을
통해서 더욱 본질 앞에 바로 서는 계기가 되었다. 교회는 언제나 갈등이 존재한다. 그 갈등 속에서
성경적인 본질을 더욱 고민하며, 바른 결단을 통해서 교회는 성장해 왔다. 이러한 초대교회의 모습은
모든 시대의 모든 교회들에도 같은 고민과 갈등과 바른 결단이 있음을 보여주는 사례이다.

2. 교회론에서 말하는 교회의 본질

우리는 사도행전 6장에 나타난 갈등이 해결되어도 하나 됨을 방해하는 실제적은 문제들은 교회의

16) Ibid., 370.
17) I. Howard Marshall, Tyndale New Testament Commentaries Acts (Grand Rapids:Eerdmans Publishing Company, 2008), 370.
18) F. F. Bruce, The New International Commentary on the New Testament, The Acts of the Apostles, 370.
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성장과 함께 언제나 나타난다는 것을 보게 된다. 그리고 이런 문제가 발생할 때마다 다시 교회는 본
질(부르심)의 문제로 돌아와야 함을 발견한다. 오늘날 교회는 너무나 쉽게 원리가 아닌, 청중의 역사
(과거)와 문화(현재)에서 기인한 ‘전통’과 ‘율법적인 요구 사항’을 맹목적으로 고수하려 한다. 서로 다
른 인종적, 문화적 배경을 가진 사람들로 가득 찬 오늘날 우리에게 출신 배경을 넘어선 하나 됨을 위
해 무엇이 원리(부르심)이며 무엇이 상황인지를 분별하는 지혜가 필요하다. 이것은 성령의 운동하심
을 통해 나타난 하나님의 일을 분별할 수 있는 눈과 복음의 더 깊은 이해와 그리스도의 몸 즉 교회
공동체에 대한 이해를 수반한다. 현대 교회의 갈등과 그 해결책을 바르게 이해하려면, 교회의 본질
즉 교회가 무엇인지를 바르게 이해하는 것이 절대적으로 중요하다. 성경적 교회론을 통해 교회의 몇
가지 중요한 내용을 살펴보려고 한다.

1) 교회의 정의 및 의미
(1) 교회에 대한 어원적 고찰
우리말로 ‘교회’는 한자로 ‘敎會’로 표현되는데, 이는 ‘가르치는 모임’이라는 뜻이다. 영어의
church는 희랍어 ‘퀴리아케’에서 왔는데, 이 용어의 의미는 ‘주께 속한다’는 의미이다.19 다른 용어는
‘에클레시아(ekklesia)’가 있는데, 이 언어는 예수님이 교회를 말씀하실 때 직접 사용하신
언어이다(마18:17, 마16:18). 에클레시아는 ‘에클(ek) + 칼레오(kaleo)’라는 합성어에서 나오는 말로, ‘…
로부터 불러내다’라는 어원상의 의미를 지니고 있다. 신약에서 에클레시아라는 단어는 112회에
나오는데, 대부분 바울 서신과 사도행전, 그리고 요한계시록에 나온다. 일반적으로 교회라고 불리는
에클레시아의 의미는 ‘세상에서부터 부름 받은 사람들의 모임’이라는 뜻으로 해석된다.20
‘교회’로 번역된 헬라어 단어 ‘에클레시아(ekklesia)’는 예수께서 사용하신 아람어에서 ‘공동체’를 의
미하는 단어였다.21 원래 하나의 개별적인 공공적 단체를 가리켰던 ‘에클레시아(ekklesia)’는 어떤 공동

19) 김지호, 「교회론; 교회의 본질과 사명」(서울:기독교문서선교회, 1998), 21.
20) 기독교대백과사전 (서울:기독교문사, 1981), 19.
21) Donald A. Hagner , Matthew, Word Biblical Commentary 33a (Michigan: Zondervan, 2006), 761.
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체의 질적인 내용을 표현하는 말은 아니었다. 신자들이나 불신자들 모두가 사용하던 일반적 집합 명
사였다. 그러나 이 일반집합 명사가 특별한 의미로 쓰이게 되었다. 히브리어 성경을 헬라어로 번역한

LXX에서 번역자들은 히브리어 ‘카할(qahal)’에 대한 번역으로 헬라어 ‘에클레시아’를 거의 100번이
나 사용했다.
‘카알’이라는 단어도 매우 다양하게 사용되고, 심지어 악한 일을 도모하는 사람들의 모임에도 사용
되기도 한다(시22:6). 하지만 구약에서 가장 주로 쓰였던 카알의 의미는 호렙 산에서 하나님 앞에 섰
던 이스라엘, 즉 ‘하나님의 회중’을 나타내는 것이다.22 그러기에 이 카알이라는 단어를 에클레시아로
번역하면서, 에클레시아라는 단어를 읽는 청중들이 자연스럽게 구약에 나타난 ‘하나님의 회중’으로서
카알의 의미를 연상하도록 사용하였다.23 따라서 신약에서 ‘에클레시아’라는 단어를 쓸 때는 성도들의
모임을 의미하는데 가장 적합한 말이 되었다.24

(2) 성경 속에 나타난 교회의 의미
ⅰ) 하나님의 백성으로서의 교회
교회는 하나님의 백성이다. 이것은 구약에서부터 내려온 명확한 개념이다. 하나님은 자신을 이스라
엘의 주, 창조주, 아버지, 심판장, 돕는 자, 방패, 구원자, 바위, 요새라고 말씀하시고, 또한 자기 백성
이스라엘에는 하나님의 백성, 그의 소유, 그의 것, 그의 종, 그의 아들, 포도나무, 포도밭, 신부 등의
용어로 말씀하신다.
베드로 사도는 호세아 선지자의 말을 인용하여 “너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의
백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라(벧전2:1)” 라고 말한다.
구약 성경에서 자주 표현하는 하나님의 백성이라는 말을, 신약시대의 성도들에게 동일하게 말하고
있다. 이 신약시대는 유대인뿐만 아니라 이방인도 포함되어 있다. 하나님께서 구약에서 이스라엘을

22) 기독교대백과사전, 19.
23) Ibid.,
24) 김지호, 「교회론; 교회의 본질과 사명」, 24.
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자기 백성으로 부르실 때, 하나님의 은혜와 영광을 누릴 수 있는 특권을 주신 것처럼, 신약에서 교회
를 형성한 이방인에게도 그 특권이 부어졌음을 알 수 있다. 데이비드 왓슨(David Watson)은 “하나님
께서 성경을 통하여 인간에게 주시는 메시지의 심장, 핵심은 그가 자신의 생명 안에서 함께 누리는
한 백성, 즉 한 공동체를 원하신다.” 라고 표현한다.25
이 하나님의 백성으로서의 교회는 하나님의 영광을 누리는 특권을 얻었지만, 동시에 거룩한 삶에
대한 책임도 있다. 베드로 사도는 우리가 하나님의 거룩한 백성이 되었기에 거룩한 삶을 통해서 하나
님께 영광을 돌려야 한다고 말한다(벧전2:9-11). 교회가 하나님의 백성이기에, 이 땅에서 사는 동안
하나님을 영화롭게 하는 것이 당연한 도리이면서 동시에 바로 그것이 교회의 사명이다.

ⅱ) 그리스도의 몸으로서의 교회
신약에서 교회에 대한 친숙한 표현은 ‘그리스도의 몸(soma)’이다. 이 몸이라는 표현은 복음서나
사도행전에서는 표현되지 않지만, 사도 바울의 서신서에 나타난다. 특히 그리스도를 머리로 한 몸을
이루는 우주적 ‘교회’는 에베소서 전체를 지배하는 주제다. ‘교회’라는 단어는 에베소서에서 총 아홉
번 등장하는데, 주로 3장과 5장에 등장한다.26 그리고 교회 내 사역을 강조하는 4장에서는 교회라는
단어 대신 유기적 관계를 강조하는 ‘몸(soma)’이라는 단어를 사용한다. 에베소서에서 총 10번
‘몸’이라는 단어가 사용되는데 그중 4회가 교회의 다양성을 통한 통일성을 강조하는 4장에서
발견된다.
이 몸이라는 표현은 희랍어에서 다양한 구성원들의 통일적 표현으로 사용되었고, 그리스도 안에서
하나 됨을 표현하는 데 사용되었다.27 또한 ‘그리스도의 몸’은 예수 그리스도의 희생을 표현하는
용어로 사용하기도 하며(롬7:4, 히10:10), 어떤 경우에는 주의 만찬을 경험하는 교제를 가리키기도
한다(고전10:16). 또한 그것은 그리스도의 십자가로 통일을 이룰 수 있었던 교제의 식사로 아름답게

25) David C. K. Waston, I Believe in the Church (Grand Rapids: Eerdmans Pub, 1979), 104.
26) 한글개역개정에서는 엡 1:23절에 교회라는 단어가 등장하지만 이것은 지시 대명사를 한글로 옮겨 놓은 것이다.
27) David C. K. Waston, I Believe in the Church , 133.
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표현되는 신자의 몸을 지칭하기도 한다(마2:26, 막14:22, 눅22:19).
교회가 그리스도의 몸이기 때문에 유기적 통일체로 존재해야 한다. 그러나 교회는 하나의 통일된
몸 이상의 것이므로, 그 지체들의 하나 됨은 그 모임의 상호 관계에 근거를 둔 것이 아니라, 몸의
머리이신 그리스도 자신과 그들의 생명의 관계를 맺는 사실에 근거를 둔다.28 결국 교회는 예수님이
머리이며, 성도들은 그의 몸인 하나됨을 가리킨다. 이 몸이라는 말은 지역교회 간의 연합의 의미로도
사용되며, 또한 교회 내의 지체들과의 관계를 설명할 때도 매우 중요하다. 교회가 그리스도의 몸이기
때문에 서로 하나가 되어야 하며, 그것에는 서로간의 다양성이 존재함을 의미한다. 그리고 그
다양성이 상호간에 연결되어, 지체가 되어 감으로 하나됨을 이루는 것이다. 따라서 에베소서에서
교회의 기능과 강조점에 따라 교회를 ‘하나님의 가족(엡2:19)’, ‘새 성전(엡2:20-22)’, ‘그리스도의
충만(엡1:23; 4:13)’ 그리고 ‘그리스도의 신부(엡5:23-33)’ 등으로 묘사하고, 이제 교회의 개념은
이름뿐인 혈통적 이스라엘이 아닌 ‘그리스도 안’에서 창조된 ‘제3의 새로운 인류’로 등장한다(엡1:10,
23; 2:15, 22; 고후5:17).29
이런 그리스도의 몸은, 교회 내 지체 간의 상호관계에 대한 많은 교훈을 주며, 서로 돌보며,
격려하며, 덕을 세우는 교회의 본질을 가리킨다(히10:24-25, 롬14:19, 살전5:11). 결국, 성경이
말하는 몸과 머리의 비유는 교회가 세상에 대하여 무엇인가를 행하는 활동에 관련된 것이 아니라,
오히려 지체와 지체의 상호관계, 무엇보다도 지체들과 머리의 상호관계에 관련된 진리를 가르치고
있음을 알 수 있다.30

ⅲ) 성령의 전으로서의 교회
신약의 성경은 교회를 성령의 전으로서 말씀한다(고전3:16, 고전6:19). 성령의 전이란, 하나님의
건물 혹은 성전이라는 상징으로부터 유추된 것인데, 몸이 상징하는 것과 비슷하다. 바울은 자신의

28) 김지호, 「교회론; 교회의 본질과 사명」, 41.
29) Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, 1990), 130-2.
30) 김지호, 「교회론; 교회의 본질과 사명」, 49.
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몸을 하나님이 지으신 집, 혹은 장막이라는 단어로 부른다(고후5:1). 이 장막은 구약에서 하나님의
성막을 의미하며, 그곳은 하나님의 임재가 있는 곳의 상징이었다. 하나님이 그들의 하나님이 되고,
이스라엘이 하나님의 자녀가 된 것을 상징하는, 그래서 하나님이 임재하고 계시는 곳이 바로
성전이다.
곧, 이 의미는 성령께서 신앙 공동체 안에 거주하시며, 그들의 하나님이 되신다는 것을 나타내는
것이다. 사도 바울은 교회는 성령 안에서 하나님이 거하시는 처소라고 말한다(엡2:22). 구약에서는
하나님이 물질로 지은 장막, 그리고 솔로몬의 성전에 거하심으로 이스라엘 가운데 실재하심을
나타낸다. 하지만 신약에서는 물질로 지은 집이 아니라, 하나님을 믿는 자기 백성들 안에
실재하시며, 자기 백성들 안에서, 즉 교회 안에서 자기 백성들을 이끄실 것을 나타내는 것이다.
그렇기에 이 모든 것들은, ‘교회는 신학적으로 볼 때 성전이 필요치 않다’는 가장 기본적인 사실을
암시하고 있다.31 기독교는 장소의 개념을 강조하는 것이 아니라, 하나님을 믿는 거룩한 사람들의
공동체라는 것을 말한다.

2) 신학자의 교회론
(1) 존 맥아더(John F. MacArthur)의 교회론
맥아더는 ‘교회란 무엇인가?’ 라는 질문에 고전12:12절의 말씀을 가지고 ‘그리스도의 몸’이 무엇을
의미하는지 그 특징을 소개한다. 교회는 유형의 건물이 아니고 신자들의 단체이며, 교파나 종파나
연합기구가 아니고 영적인 몸이라고 말한다.32 그러면서 그는 몸을 해부학적으로 살피면서 사람의
몸처럼 교회도 골격(적합한 틀), 장기(영적 태도), 근육(여러 가지 기능), 살(프로그램 형태)로
이루어진 특징을 가진다고 말한다.33

31) Ibid., 60.
32) John F. MacArthur, 「그리스도의 몸된 교회」, 이춘이 역 (서울: 생명의말씀사 1986), 5-6.
33) Ibid., 「하나님이 계획하신 교회」, 조계광 역 (서울: 생명의말씀사 2009), 21. 그는 이 책에서 몸에 대해서 4가지를
말하지만, 4번째인 ‘살(프로그램)’에 대해서는 3번째인 ‘근육(여러가지 기능)’의 영역에서 짧게 다루면서 이 ‘살’의 영역이
크게 중요하지 않다고 말한다. 그러면서 교회의 머리(그리스도)’에 대해서 말하고 있다. 그래서 본 연구자는 ‘교회의 머리’에
대해서 서술하겠다.
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ⅰ) 교회의 골격
맥아더는 교회의 골격, 뼈에 해당하는 부분을 총 다섯 가지로 나누었다. 첫 번째는 ‘근본적인
진리’이다. 교회가 근본적인 진리를 포기하면 모든 골격이 주저앉아 교회는 종말을 고할 수밖에
없다고 말한다.34 따라서 그는 ‘하나님에 대한 두려움(경외감)’을 강조한다. 그는 교회가 하나님의
영광을 위해 세워진 기관임을 자각하는 일이 그 무엇보다도 중요함을 말한다. 교회는 하나님에 대한
경외에서부터 출발한다. 따라서 교회는 인간 중심의 교회가 아니라, 그리스도의 사랑으로 나아가는
교회가 되어야 하고, 우리의 삶과 예배에 있어서 중심이 하나님이 되어야 함을 말한다.35
또한, 그가 강조하는 두 번째 교회의 골격은 ‘성경(계시)의 절대적 권위’이다. 성경은 모든 시대를
통해 지속적으로 공격의 대상이 되었고 지금도 그러하다. 특히 맥아더는 오늘날 동성애 등과 같은
성경의 권위가 무시되는 불합리한 현실을 지적한다. 더불어 은사 주의자들에 의해서 지나치게
강조되고 있는 그들의 체험, 즉 그들의 환상과 계시를 성경과 동등하게 여기는 것 자체가 성경에
대한 엄연한 공격이라고 고발한다.36 그는 성경의 유일무이한 권위를 인정하는 것이 교회의 본질임을
말한다.
세 번째로 그가 강조하는 것은 ‘건전한 교리’이다. 하나님을 경외하는 그의 백성과 하나님께서
그의 백성에게 계시하신 말씀에 대한 순종이 분리될 수 없다. 따라서 그의 백성은 그분의 말씀을
알아야 하고 붙들어야 한다. 이 말씀이 가르치는 바를 체계적이고 논리적으로 모아 놓은 것들이
교리다. 따라서 그는 그 가르친 바(교리)를 굳게 붙잡아야 함을 강조한다.37 네 번째로, 맥아더는
세상의 문화에 너무 많이 노출된 오늘날 성도들의 삶의 정황으로 인해 ‘개인적인 성결’의 중요성을
강조하며, 다섯 번째로 은사의 다양성과 더불어 각각의 은사에 동일하게 부여된 ‘영적 권위’를
강조한다.

34) Ibid., 21.
35) Ibid., 「주님의 교회 계획」, 최치남 역 (서울: 생명의말씀사 1993), 27-9.
36) Ibid., 29.
37) Ibid., 31.
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ⅱ) 교회의 장기
성도들은 외향적으로 선한 일을 하면서도 내향적으로는 옳지 않은 마음가짐을 가질 수 있다. 따라
서 선한 외적 행위는 선한 내적 동기(마음)로부터 출발해야 한다. 이처럼 맥아더는 근본적인 진리가
교회의 골격이라면, 내부 장기에 해당하는 부분을 ‘영적 태도’, 즉 내향적으로 추구해야 할 덕목을 설
명한다. 이것은 자발적인 영적 태도를 만들어 내는 것으로 그는 다음의 18가지를 말한다.; “순종, 겸
손, 사랑, 하나 됨, 봉사, 기쁨, 화평, 감사, 절제, 진리, 의, 책임감, 용서, 의지함, 융통성, 성장욕구,
신실함, 소망”.38

ⅲ) 교회의 근육
그렇다면 그리스도의 몸은 어떤 운동을 하는가? 맥아더는 교회의 여러 영적 활동들을 교회의
근육으로 설명한다. 그 첫 번째가 ‘말씀 전파와 가르침’이다. 교회의 가장 중요한 기능이 하나님의
말씀을 사람들이 알아들을 수 있게 직접적이고 권위적인 방법으로 선포하는 것이라고 말한다. ‘말씀
전파와 가르침’은 모든 성도에게 주어지는 의미이기에 설교자와 같이 특별한 은사를 가진 사람들이
당연히 해야 할 일임과 동시에, 믿는 모든 성도도 동일하게 말씀을 선포해야 할 의무가 있음을
강조한다.

39

두 번째, 교회의 영적 활동은 ‘전도와 선교’이다. 첫 번째 활동이 내부적인 것이라면, 두

번째 영적 활동은 개인적인 차원이든 해외에서 이루어지는 차원이든 우리의 말과 삶을 통해서
외부적 방향으로 이루어진다. 따라서 이것은 경건의 본이 되는 거룩한 삶과 적극적인 복음 증거의
선포를 말한다.40 세 번째, 교회의 영적 활동은 ‘예배’이다. 이것은 교회의 내부적 그리고 외부적
방향의 영적 활동 전체를 포괄하는 것으로, 예배는 교회에서 함께 드리는 회중 예배뿐만 아니라,
우리의 삶의 현장에서 이루어지는 삶의 예배다.41 네 번째는 ‘기도’의 영역이다. 그는 기도가

38) Ibid., 37-75.
39) Ibid., 77.
40) Ibid., 80-2.
41) Ibid., 83.

23

하나님을 의식하며 사는 삶으로 말하면서 개인적인 기도와 함께 하나님의 영원한 나라와 그의
백성들을 위한 기도를 강조한다.42 다섯 번째가 ‘제자화’이다. 제자화는 사람들을 그리스도께 이끌고
그들을 성숙한 기독교인으로까지 키우는 일을 말하며, 사람에게 관심 없는 것을 어리석은 것으로
말한다.43 여섯 번째로 ‘가정의 확립’을 말하고, 일곱 번째로 교회의 ‘훈련’이고, 여덟 번째로 ‘드리는
일’이고, 아홉 번째가 ‘교제’이다.44 그러면서 그는 교회가 가진 외면은 강조하지 않는다. 그 이유는
하나님이 그 마음을 보시는 분이시기 때문이다. 그는 교회의 외형에 대해서 이렇게 말한다.;

“교회는 골격을 갖추어야 한다. 그러려면 하나님을 존중하고, 성경의 절대 권위를 인정하며,
건전한 교리를 신봉하고, 경건한 삶을 독려하며, 영적 권위에 복종해야 한다. 또한 교회는 장기,
즉 영적 태도를 갖추어야 하고, 고유한 기능에 충실해야 한다. 그런 요소만 모두 갖추었다면 교
회의 겉모습이나 프로그램의 형태는 별로 중요하지 않다.”45

ⅳ) 교회의 머리
교회의 머리는 예수 그리스도이다. 이것은 곧 그리스도 없이는 우리가 아무것도 할 수 없음을
의미하는 말이며, 동시에 이 말은 모든 일을 이루시는 분은 하나님이심을 의미한다(요15:5, 엡4:1516). 이것은 역사 속에서 ‘구세주이신 그리스도’, ‘위대한 목자이신 그리스도’, ‘주권자이신 그리스도’,
‘교회를 거룩하게 하시는 그리스도’로 말하면서, 교회를 위한 그리스도의 구원사역으로 구체화
된다.46

ⅴ) 교회의 성장 원리
맥아더는 교회의 성장 원리가 모두 성경에서 비롯되어야 함을 말하면서, 교회의 목표를 명확하게
해야 함을 말한다. 그 목표의 기초는 사람들을 그리스도께 인도해 성숙한 그리스도인으로 거듭나도록

42) Ibid., 84-5.
43) Ibid., 86-7.
44) Ibid., 89-95.
45) Ibid., 「하나님이 계획하신 교회」, 조계광 역, 96.
46) Ibid., 99-109.
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돕는 것이라고 말한다.47 그러면서 이러한 성경의 목표 외에도 디딤돌 역할을 하는 기능적이며
실제적인 목표를 이루기 위한 실제적인 방안을 제시하는데, 다음의 7가지이다.; “경건한 지도자,
제자의 직분, 지역사회에 깊이 파고드는 복음 사역, 능동적인 교인들, 서로를 위한 관심, 가정을 위한
헌신, 성경공부와 설교, 변화 추구, 위대한 믿음, 희생, 예배”.48
이처럼 맥아더는 교회를 설명할 때, ‘그리스도의 몸’으로서 특징을 강조한다. 몸은 서로 다른
지체의 연합으로 다양성을 가지고 있다. 동시에 각 지체는 머리 되신 그리스도 안에서 하나 됨이라는
통일성을 통해서 생명을 유지하며 성장한다. 이것은 그리스도를 머리로 한 통일성과 다양성은
인위적이거나 조직적인 관계에 기초하는 것이 아니라, 성령의 역사 하심 속에서 이루어지는 것을
의미한다. 성령이 모든 성도 안에 내주하시며, 그 성령으로 인해 하나 되는 것이다. 그러므로 교회는
다양성 속에서 연합되어야 하고, 그리스도로 조화로워야 한다.

(2) 진 게츠(GENE A. GETZ)의 교회론
ⅰ) 성경의 렌즈
서론에서 말한 바와 같이 게츠는 그의 책에서 교회의 혁신에 대해서 말하면서 주님의 지상 명령을
수행하기 위해서는 ‘큰 그림’을 가지고 있어야 하며, 적어도 세 가지 기본적인 자료를 통해 현대적
전략을 발전시켜 나가야 함을 역설한다. 그는 이것을 아래와 같은 그림으로 표시했다.;

47) Ibid., 136.
48) Ibid., 137-59.
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<그림 2-1> 세가지 렌즈49

그는 오늘날 교회가 주님의 지상 명령을 성취하기 위한 효과적인 전략을 수립하기 위해서, 첫
번째로 취급되어야 할 것이 ‘성경의 렌즈’라고 말한다. 왜냐하면, 성경이 진정한 그리스도인들이
가져야 할 사역의 철학을 발전시키기 위한 기초적이고 근본적인 요소가 되기 때문이라고 말한다.50
이 ‘성경의 렌즈’는 시대와 문화를 초월하는 불변적인 것으로 ‘성경적 원리’를 의미한다. 이것은
우리를 둘러싸고 있는 환경이 변한다 할지라도, 성경의 원리는 절대 변하지 않는 것을 의미한다.
변화의 시대 속에서 우리가 어떤 효과적인 전략을 수립하기에 앞서 성경이 시대와 문화를 초월해
지속적으로 요구하는 원리가 무엇인지 확인해야 한다. 그리고 난 뒤 성경이 말하는 방향과 목적과
뜻에 따라 올바른 태도를 보여야 한다. 그렇지 않다면 복음적인 그리스도인이라고 할지라도 가변적인
것을 불변의 것으로, 또는 불변의 것을 가변적인 것으로 착각하고 잘못된 방향으로 자신의 태도를
가질 수 있기 때문이다.51
두 번째 렌즈는 ‘역사의 렌즈’이다. 성경 대부분은 하나님께서 그의 백성들을 취급하신 방법에
역사적 사실을 내포하고 있다. 성경은 일차적으로 오늘날 우리를 향해서 선포된 말씀이 아니라, 그
말씀을 처음 받은 일차 청중을 향해 선포된 말씀이다. 그리고 이들은 그들만의 역사와 문화를 통한

49) Gene A. Getz, 「현대교회 성장학」, 21. 원 도표는 이 책을 참고하라.
50) Ibid.
51) Ibid., 22.
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시대적 삶의 정황을 가지고 있다. 이처럼 서로 다른 시대에 속한 일차 청중을 향해 선포된 말씀이
성경이다. 따라서 오늘날 우리는 이 변화되어 가는 세계 속에서 교회를 성장시켜 나가기 위해 성경의
역사를 새롭게 연구할 필요가 있다.

52

세 번째 렌즈는 ‘현대 문화의 렌즈’이다. 현대 사회는 변하고 있다. 오늘의 사회는 5년 전이나
10년 전에 생각하던 것보다 아주 다르게 변화하고 있다. 게츠는 교회가 현대 문화에 눈을 감아서는
결코 안 되며, 오히려 그것을 이해하고 통찰력을 가져야 한다고 말한다. 현대 문화에 눈을 감게 될
때 강대상에서 선포되는 설교는 둔탁한 칼날과 같게 된다. 따라서 자신이 속해 있는 현대 문화에
대한 이해는 하나님의 은혜로써 사람들을 예수 그리스도께 인도하기 위한 다리로써 사용해야 함을
말한다.53 즉 우리가 이 세상 속에 살아가지만 현대 문화에 동화되지 않고, 오히려 바르게 적용할 수
있도록 그리스도인들을 교육하고 무장시켜야 한다고 주장한다. 그래서 그는 신약 성경 원리에 기초를
두고, 현대 사회 속에서 합리적인 전략을 발전시켜야 함을 강조하면서 다음과 같이 말한다.; “우리는
개교회의 현실적 필요를 결정해야 하고, 교회의 적절한 목표와 목적을 공식화해야 하며, 현대적인
교회의 형태와 구조를 고안해내야 한다. 그리고 현대 문화 속에서 적응할 수 있는 신약 성경적
교회가 되기 위해서 모든 합법적이고 정당한 수단과 방법과 자원을 총동원하고 그것을 사용해야
한다.”54

ⅱ) 교회와 문화와의 관계
게츠는 예수 그리스도께서도 효과적인 전도를 위해서 문화적인 배경을 상당히 고려했음을
말하면서 우물가의 여인과의 만남과 니고데모와의 대화를 예로 든다. 또한, 예루살렘 교회에서
일어났던 할례 문제도 같은 맥락에서 말하고 있다.55 그렇기에 교회는 우리가 속한 시대의 문화에

52) Ibid.
53) Ibid., 23.
54) Ibid.
55) Ibid., 287.
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대해서 바른 식견을 가져야 함을 강조한다. 그렇지 않다면 성경적인 사역의 철학을 형성하는 매우
중요한 요소들을 소홀하게 취급하는 것이며, 적절하고 실제적이고 실현 가능성이 있는 현재 전략을
상실해 버리는 것임을 말한다.56 그래서 그는 교회가 문화에 대해서 어떤 관계를 해야 할지를 다음과
같은 10가지로 정리한다.;

“① 현존하고 있는 미국의 위기를 조장하는 여러 가지 원인들을 정확하게 관찰하라
② 올바른 역사관을 정립하라 ③ 왜 예수 그리스께서 이 땅에 교회를 남겨 놓으시며, 왜
그 목적을 성취하기 위해 투쟁해야 하는가를 깨달아라 ④ 국가의 지도자들과 국가
상황에 대하여 진지한 관심을 보여주어라 ⑤ 교회는 그리스도인들이 비 제도화된
환경에서 다른 사람과 교제 할 수 있도록 환경과 분위기를 마련해 주어야 한다. ⑥
사람들에게 안정감과 평화를 제공하라 ⑦ 그리스도인들이 세상에 살고 있지만 세상에
소속되지는 않도록 도와주어야 한다. ⑧ 커뮤니케이션의 혁명으로 인한 문화적 영향과
결과를 인식하고 이해하며 그것을 이용하라 ⑨ 교회는 특히 젊은 사람들의 생활 양식에
파급된 문화적 영향을 이해하고, 우리가 지금까지 용납해 온 성경적 원리에 대한 도전과
문화적 규범에 대한 도전을 분간하는 법을 배워야 한다. ⑩ 교회는 최선을 다하여
가정을 건강하게 하며, 이 모든 기존의 기본적 관습과 제도를 파괴 시키려는 문화적
도전을 방어해야 한다”57

게츠는 ‘우리의 교회를 어떻게 갱신할 수 있는가?’에 관심을 가지면서, 성경의 원리와 역사의
교훈, 그리고 현재의 문화라는 3가지 렌즈를 통해서 변화하며 발전해 가야 함을 말한다. 그는 다시
이 세 가지 렌즈를 불변적인 것(성경)과 가변적인 것(역사와 문화)으로 나누며, 끊임없이 변화되는
시대 속에서 어떻게 하나님의 원리를 적용시켜 나가야 하는지 우리로 하여금 생각하게 한다. 그는
결코 현대 사회의 문화를 거부하지 않는다. 성경적 원리를 훼손하는 가치는 대적해 나가면서,
문화라는 가치를 통해서 복음이 이 시대 속에 흘러가야 함을 말한다. 그래서 문화를 거부하기보단,
성경적 원리를 바르게 적용하기 위한 문화에 대한 이해가 필수적임을 말한다.

3. 건강한 교회 성장과 그 의미

교회 성장은 도널드 맥가브란(Donald McGavran)의 저서 「The Bridges of God’, ‘How Churches

56) Ibid.
57) Ibid., 287-302
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Grow」을 통해서 미국에 소개되면서부터 관심을 가지기 시작했다.58 그 후 그의 제자 피터 와그너(c.
Peter Wagner)에 의해서 발전 되었는데, 그는 교회 성장이라는 용어의 진정한 의미를 “아직 아무런
개인적인 관계를 가지고 있지 않은 사람들로 하여금 그와 더불어 교제를 가지도록 해 주며, 책임
있는 교인이 되도록 만들어 주는데 관련된 모든 사항을 의미하는 것이다.”

59

라고 정의한다:

교회 성장이라는 용어가 학문적인 영역에서 발전하는 가운데, 교회의 세속화의 물결 속에서 다른
단어로 적용되기 시작했다. 그것은 바로 ‘건강한 교회’라는 개념이다. 교계의 목사들과 지도자들이
교회 성장의 개념을 거부하고 교회 건강이라는 사고를 채택하기 시작한다. 2002년 New Orleans

Baptist Theological Seminary에서 열린 Ola Farmer Lenaz에서 윌리엄 데이(William Day)가 제시한
건강한 교회란 “성경에 기초한 영적으로 역동적인 선교 사역에 집중되고, 그리스도의 종으로서 대
위임과 대 명령에 순종하고자 하는 교회”라고 정의한다.60
2000년대를 넘어서면서, 교회 성장이라는 말은 건강한 교회라는 말로 발전해 많은 교회의
지도자들로부터 사용되었다. 미국 새들백교회 담임 목회자인 워렌은 그의 책 「The Purpose Driven

Church」에서 교회가 직면하는 문제를 교회 성장이 아니라, 교회 건강이라고 말한다. 그러면서 그는
이렇게 말한다.; “교인들이 건강하다면 그들은 하나님의 의도하신 대로 자라난다. 건강한 교회는
성장하기 위해 잔재주를 부릴 필요가 없다. 그것은 자연스럽게 성장한다.”61
21세기에 교회 건강 운동에 가장 큰 영향을 미치고 있는 것 중 하나는 바로 NCD(Natural Church

Development)의 사역과 출판과 활동이다. 크리스챤 슈바르츠(Christian A. Schwarz)는 그의 책에서
이렇게 말한다: “자연적 교회 성장이라는 말은, 교회는 살아있는 유기체이기 때문에 스스로 성장하고
자랄 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 적당한 유기체이기 때문에 스스로 성장하고 자랄 수 있는
잠재력을 가지고 있으며 적당한 영양분을 제공하고 병적인 요소를 발견하여 치료하면 저절로

58) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism (CA: Regal Books, 1987), 9.
59) Ibid., 10.
60) 임채남, “건강한 교회 성장에 관한 실천적인 고찰: 교회의 기능을 중심으로” 「복음과 실천신학」, 31권 (2015): 107 재인용.
61) Rick Warren, The Purpose driven Church (Michigan: Zondervan, 1995), 25-6.
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성장한다.”62
결국, 건강한 교회 성장이라는 말은, 교회가 그 근본 본질을 회복하는 운동이며, 인위적인 결과가
아니라 자연스러운 성령의 역사하심이라는 것을 강조한다. 교회가 영적인 곳이면서 동시에 그 시대의
문화 속에서 존재하기 때문에 영적인 요소와 기능적 요소가 매우 조화로울 때, 그 성장 잠재력은
향상 될 수 있음을 알 수 있다.

1) 건강한 교회 성장의 성경적 고찰과 방향
교회 성장이라는 개념은, 민족적 정체성을 가진 구약 시대보다는 신약 시대에서 그 의미를 찾을 수
있다. 신약 시대의 기독교에서 교회 성장은 하나님의 전반적인 목적인 구원을 받지 못한 세상
사람들을 구원시키는데 그 기초를 두고 있다.63
눅19:10에서 예수님은 자신의 사명을 이렇게 말한다. “인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아
구원하려 함이니라” 또한 예수님의 제자이며 초기 기독교의 지도자였던 베드로도 이렇게 말한다.
“주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를
대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라”(벧후 3:9).
이러한 성경 구절은 이 외에도 많이 있다. 즉, 우리가 성경 전체를 통해서 볼 수 있는 것은 하나님이
잃어버린 자들을 찾으시길 원하신다는 것이다.
이 개념은 구약시대에 아브라함을 처음 부르실 때도 있었다. 창12:3에서 이렇게 말한다. “너를
축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이
너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라.” 하나님은 아브라함을 부르실 때부터 땅의 모든 족속이
복을 받기 원하셨다. 물론 이 복은 구원이다.
이 구원의 계획은 사실상 인간의 첫 범죄로부터 시작되었다. 아담이 선악과를 통해서 하나님께

62) Christian A. Schwarz, Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities of Healthy Churches, 4th edition,
(IL: Churchsmart Resource, 1996), 14.
63) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 39.
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죄를 범했을 때, 하나님은 아담을 찾아오셨다. 그리고 인간을 다시 하나님의 자녀로 찾기 위한
그분의 위대한 여정을 시작하셨다. 그리고 그 정점이 바로 독생자 예수님을 이 땅에 보내셔서
십자가에서 죽으심으로 우리를 구원하신 것이다. “하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를
주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라”(요3:16).
그런데 이 기쁜 소식, 즉 복음을 인간의 이성으로 완전히 이해하기는 힘들지만, 하나님은 전도라는
미련한 방식으로 세상을 계속해서 구원하시기로 하셨다(고전1:26). 이 말은, 이 복음을 먼저
받아들인 그리스도인의 삶을 통해서, 또한 전도를 통해서 하나님의 계획을 실행하실 것이며, 그것이
바로 그리스도의 몸인 교회의 사명임을 밝힌다(롬10:14).
예수님이 마지막 이 땅에서 승천하시면서 제자들에게 “너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아
아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게
하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라”고 말씀하셨다(마28:19-20). ‘제자로
삼으라’는 명령어의 본동사를 꾸미는 단순과거분사인 ‘가라’와 현재분사인 ‘세례를 주라’와
‘가르치라’는 분사동사로 되어 있다. 이는 ‘이미 파송된 상태인 너희가 계속해서 세례를 주며,
너희에게 분부한 모든 것을 지키도록 계속해서 가르치면서 모든 부족을 제자로 삼으라’는 말로
해석될 수 있다. 우리는 이것을 주심의 지상 명령(The Great Commission)이라고 부른다. 여기서
교회의 양면성, 모이는 교회의 모습과 흩어지는 교회의 모습을 볼 수 있다. 교회는 예수 그리스도를
머리로 한 유기체로서의 모이는 교회의 건강성은 자연히 흩어지는 교회로서의 복음 전도와
문화위임을 통해 나타나며 그 결과로 교회가 성장하는 것이다.64 이처럼 진정한 의미에서 교회
성장이란, 이런 복음의 증인으로서의 삶을 사는 것이고, 그것이 우리가 사는 문화 속에서 어떻게
표현되어야 하는지를 적용하는 것이다.
교회 성장은 성령이 교회의 주도권을 가지고 있다. 교회는 성령의 역사로 말미암아 시작되고,
운영된다. 그럼에도 불구하고, 교회는 사람이 청지기로서 맡겨진 사명을 최선을 다해서 충성하고자
하는 노력을 아끼지 않아야 한다. 게츠의 말처럼 신약 성경의 원리에 기초해 끊임없이 각 시대가

64) 이광희 외 14명, “교회성장의 현주소”「복음주의 교회 성장학」(서울: 생명의 말씀사, 2012), 25.
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직면한 역사(과거)와 문화(현재)를 해석하고 전략을 발전시켜야 한다.65 개교회는 현실적 필요를
결정하고, 교회의 적절한 목표와 목적을 공식화해야 한다. 끊임없이 현대적인 교회의 형태와 구조를
고안하고 모든 합법적이고 정당한 수단과 방법과 자원을 총동원해야 한다.
이처럼, 교회 성장이란, 어떤 교회는 성장하고, 어떤 교회는 성장하지 못하는가를 분석하는
것이다.66 다른 말로 이 땅의 영혼들을 다시 찾으며, 하나님 나라의 회복을 이루어 가는데 필요한
부분이 무엇인지를 바르게 분석하고, 우리 시대에 적용하는 것이다. 게츠의 말처럼 그 시대의 문화
속에서 교회의 본질을 잃지 않고, 복음증거의 사명을 이루어 가는 것이다.

2) 교회 성장과 건강의 원리
진 밈스(Gene Mims)는 사도행전2:42-47에서 초대교회에서 ‘교회 성장과 건강의 요인’을 다음과
같이 5가지로 말한다: “더 따뜻한 교제를 통해, 더 깊은 제자 훈련을 통해, 더 강한 예배를 통해, 더
넓은 사역을 통해, 더 커다란 전도를 통해 ”67
슈바르츠는 건강한 교회의 특징을 다음과 같이 8가지로 정리한다: “사역자를 세우는 지도력, 은사
중심적 사역, 열정적 영성, 기능적 조직, 영감있는 예배, 전인적 소그룹, 필요 중심적 전도, 사랑의
관계”68
와그너는 성장하는 교회의 살아있는 표적을 다음과 같이 7가지로 제시한다:

“① 목사는 적극적인 사고방식과 힘찬 지도력을 가지고, 전체 교회로 하여금 성장을 향한
활동을 하도록 그 촉매 역할을 해야 한다. ② 기동성 있는 평신도들이 자신들의 모든 성령의
은사를 발견하고 또 그 성령의 은사들을 발전시켜서 성장을 위해 유효하게 사용해야 한다. ③
한 교회는 교인들의 기대와 욕구를 충족시키기에 부족함이 없는 봉사를 할 수 있을 정도로
넉넉한 교회가 되어야 한다. ④ ‘대예배(Celebration)’와 ‘모임(Congregation)’과 ‘세포조직(Cell)’,
이 세가지 사이의 능동적인 관계가 적절한 균형을 유지해야 한다.69 ⑤ 교인은 기본적으로

65) Gene A. Getz, 「현대교회 성장학」, 21.
66) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 47.
67) 임채남, “건강한 교회 성장에 관한 실천적인 고찰: 교회의 기능을 중심으로” ,「복음과 실천신학」: 112 재인용.
68) Christian A. Schwarz, Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities of Healthy Churches, 429.
69) 그의 번역책 “교회성장원리”에서는 대예배, 모임, 세포조직으로 번역했지만, 최근에는 대예배, 회중, 소그룹으로 표현한다.
앞으로 본 논문에서는 ‘대예배, ‘회중’, ‘소그룹’이라는 단어로 적용하겠다.
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하나의 동질 구성 단위에서 형성되어야 한다. ⑥ 전도 방법은 ‘제자’를 만드는데 그 기초를
두고 있어야 한다. ⑦ 우선 순위들은 성경적인 순위대로 정렬되어야 한다.” 70

마크 데버(Mark Dever)는 「건강한 교회의 9가지 특징」이라는 책을 통해서 9가지를 제시한다:
“강해 설교, 성경 신학, 복음에 대한 성경적 이해, 회심에 대한 성경적 이해, 전도에 대한 성경적
이해, 교회의 교인 자격에 대한 성경적 이해, 교회 징계에 대한 성경적 이해, 제자훈련과 영적
성장에 대한 관심, 성경적 교회 리더십”71 이 외에도, 많은 학자와 교회의 지도자들이 교회의 성장
또는 건강을 위한 요인을 제시하며 많은 이론을 제시한다. 물론 이런 이론들이 모든 것을 포괄하지는
않는다.
본 연구자는 이러한 여러 학자와 지도자들의 견해를 종합해서, 건강한 교회 성장의 원리를
6가지로 정리하고자 한다.

(1) 성령의 주도적 역사하심
사도행전에 나타난 초기 교회들은 성령의 일하심 결과로 시작되었다. 그리고 성령에 의해서 주도되
고 성령의 능력에 의해서 성장하고 발전하였다. 성장의 근본이 바로 주님이 주신 지상명령을 이루기
위한 성령의 역사라는 사실은 누구도 부인할 수 없다.
초대 교회에서 사도들이 복음을 전하는 계기가 오순절 성령 세례 사건 이후이다. 복음을 전하기 위
해서 이동할 때도, 사람을 만날 때도 성령이 주도하셨다. 안디옥 교회에서 성령의 주도로 바나바와
사울을 이방인을 위한 사도로 세운다. 사도들이 가는 곳에서 성령의 능력으로 말미암아 다양한 기사
와 표적들이 나타났다. 여기서 중요한 것은 어떤 기적이냐가 아니라, 성령의 주도적 역사 하심으로
그런 기적이 일어났다는 것이다.72
에디 깁스(Eddie Gibbs)는 성령의 현존과 역사하심만이 각 단계에서 교회 성장을 가능하게 한다는

70) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 252.
71) Mark Dever, Nine Marks of a Healthy Church, 3th Edition (Illinois: Crossway, 2013), 39-41.
72) 최동규, “교회성장의 성서적 윈리와 전략”「복음주의 교회 성장학」, 이광희 (서울: 생명의 말씀사, 2012), 41.
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사실을 강조한다. 그래서 그는 교회 성장 과정에서 성령의 역사 하심을 6단계로 설명한다: “증인의 동
력화, 사역을 위한 하나님의 백성의 준비, 수용성의 분위기 조성, 중생으로의 인도, 그리스도의 몸으
로 연합됨, 그리스도의 사역에 대한 교회의 참여”73
또한 찰스 벤 엔겐(Charles Van Engen)은 사도행전에 나타난 성령의 역할을 이렇게 설명한다:

“성령은 교회를 세운다. 성령은 교회를 개혁하고 바꾼다. 성령은 교회에 능력을 부여한다.
성령은 교회를 연합시킨다. 성령의 예수님의 가르침을 깨우칠 지혜를 제공한다. 성령은 교회를
보낸다. 성령은 사람들로 하여금 성장에 대한 깊은 갈망을 심어준다. 성령은 교회를 인도한다.
성령은 우리를 위해 기도하고, 우리를 통해 기도하고, 우리를 중보 한다. 성령은 우리에게 증거
할 말씀을 깨닫게 한다. 성령은 대화의 문을 열어준다. 성령은 신앙을 받아들일 수 있는 마음의
밭을 일궈준다. 성령은 죄와 하나님의 의와 심판을 깨닫게 한다. 성령은 예수 그리스도를 믿는
믿음으로 인도한다. 성령은 교회를 하나로 만든다. 성령은 신아 공동체를 세우고, 가르치고,
자라도록 돕는다. 성령은 새로운 신자들을 교회의 한 구성원으로 만든다. 성령은 하나님이 무척
사랑하시는 이 세상으로 교회를 새롭게 보낸다.”74

모든 교회 성장의 주도권은 가장 기초적인 부분이 바로 성령의 주도적 역사 하심이다. 교회의 부흥
은 사람의 힘과 능력이 그 근원이 아니다. 우리의 예배도 양육도 목회리더십 등과 같은 모든 학자가
주장한 요인의 근본이 바로 성령의 주도적 역사하심을 그 근저로 말하고 있다.

(2) 의식적 예배(Ceremonial Worship)가 아닌 영적 예배(Spiritual Worship)
예배는 앵글로 색슨어인 ‘weorthscripe’에서 유래한 말인데, 그 단어가 ‘worthship’으로, 또
‘worship’으로 발전하게 된 것이다. 그 의미는 ‘어떤 대상에게 가치를 부여하는 것’이다. 즉 하나님께
예배를 드린다는 것은 하나님께 최고의 가치를 부여하는 것을 의미한다.75
타 종교에서 말하는 예배가 하나의 의식을 위하고 인간의 욕구 충족을 위한 절차적인 것이라고
한다면, 기독교의 예배는 전인적인 감격 속에 자신이 받은 거대한 은총의 주인 앞에 나아와서 감사와

73) Eddie Gibbs, “교회성장 원리와 성령의 역사”「교회 성장학 개론」, C. Peter Wagner 편저, 이재범 역 (서울: 나단출판사,
2006), 222-30.
74) Elmer Towns외 4인, 「교회성장운동 어떻게 볼 것인가」, 김석원 역 (서울: 부흥과 개혁사, 2009), 186-7.
75) Ralph Martin, Worship, Theology and Ministry in the Early Church (Sheffield: JSOT Press, 1992), 21.
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보답의 표현을 하는 것이다.76
많은 성장학 이론에 의하면, 예배는 성장 또는 건강에 가장 중요한 요인임을 알 수 있다. 소요리
문답 제1문에서 사람의 첫 번째 되는 목적을, 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원히 그를 즐거워하는
것이라고 가르친다.77 에이든 토저(Aiden Wilson Tozer)는 이 부분에서 인간의 최고의 목적을 예배로
설명한다.78 그리스도인이 함께 모여 예배할 때, 하나님의 임재를 경험하면서, 하나님을 영화롭게
한다. 그러므로 예배는 교회의 가장 중요한 요소라고 할 수 있다. 로버트 웨버(Robert E. Webber)는
예배에 대한 그의 견해를 5가지로 밝힌다: “첫째, 교회의 가장 중요한 사명은 예배이다. 둘째, 예배가
영적 갱신을 위한 근원이다. 셋째, 예배는 살아있는 경험이다. 넷째, 하나님의 말씀과 주님의
식탁(성찬식)간에 균형이 더 잘 잡히는 것을 경험했다. 다섯째, 예술의 예배로의 복귀를 경험했다.”

79

역동적인 예배가 되기 위해서는 성령의 역사와 함께 은혜를 갈망하는 성도들, 그리고 영감 넘치는
찬양, 하나님의 말씀을 바르게 전하는 설교가 함께 어우러져야 한다. 예배는 예수 그리스도의 삶과
죽으심과 부활을 말하는 것이고, 나타내는 것이다.
예배에서 가장 중요한 요소는 예배자들이 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 적극적으로 경축하는
것뿐만 아니라, 실존하는 하나님을 만나야 한다. 웨버가 말하는 것처럼 그에게 예배가 살아있는
경험이 되는 것은, 수동적으로 참여하는 예배자의 모습을 극복하게 되는 계기가 되었다.80 교회에서
하나님께 예배하는 행위가 단순한 종교적 행위를 넘어서서 하나님의 임재를 경험하고 성령의 역사와
동시에, 그리스도의 죽으심과 부활을 축하하는 역동적인 예배가 되어야 한다. 그럴 때, 성도들은
하나님의 통치를 직접 경험하고, 교회 밖 생활에서도 하나님이 다스리시는 예배자의 삶을 살게 된다.
이러한 예배를 경험하는 성도들을 불신자들이 볼 때, 간접적으로 하나님을 만나게 되고, 그들도

76) 황원찬, 「개혁주의 예배학 총론」 (경기도: 잠언, 1996), 27-8.
77) G.I. Williamson, The Westminster Shorter Catechism: For Study Classes (New Jersey: Library of Congress Cataloging-inPublication Data, 1970), 11.
78) A.W. Tozer, Worship: The Missing Jewel (RCB: Christian Pew, 1996), 22.
79) Robert E. Webber, 「살아있는 예배를 위한 8가지 원리」, 황인걸 역 (대구: 예본출판사, 1999), 25-37.
80) Ibid., 27.
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하나님 앞에 나아오는 계기가 된다.81 즉, 교회의 예배가 실제적인 하나님과 인격적인 만남이 되는
여부가 교회 성장에 매우 중요한 요소임을 알 수 있다.

(3) 예수님을 닮게 하는 양육
기독교 공동체는 그 역사를 통해서 살펴볼 때, 언제나 신앙을 전수하려는 노력을 해 왔다. 이것은
구약에서부터 다음 세대에 신앙을 전수시키고자 노력했고, 그것이 하나님의 명령임을 알 수
있다(신6:1-4). 구약에서는 그 가르침이 가정 안에서 이루어진 부분들이 있지만, 신약시대로
넘어오면서, 예수님은 마28:19-20에서 명확하게 이것을 명령하신다: “그러므로 너희는 가서 모든
민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든
것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라”.
이 예수님의 명령 외에도, 신약 성경은 여러 부분에서 양육의 중요성을 강조한다. 골1:2829절에서 “우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을
그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의
역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라”라고 말씀하고 있고, 살전2:6-7절에서도 “또한 우리는
너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라 우리는 그리스도의
사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기
자녀를 기름과 같이하였으니” 라고 말씀한다.
에베소서 말씀에 의하면, 그리스도인이 된 사람들은, 단순하게 구원 얻은 것이 최종 목적이
아니라, 그리스도에게까지 자라가는 삶이어야 한다(엡4:15). 그러므로 교회 안에서 성도들을 건강한
그리스도인으로 세워가는 양육은 절대적인 요소라고 말할 수 있다. 이 양육의 본질은, 무엇보다
성령의 주도적 역사 하심이라고 말 할 수 있다. 성령께서 한 영혼을 거듭나게 하실 때, 그 사람을
성장케 하는 것도 성령의 주도적 역할이다. 사도 바울도 고전3:6에서 자기 안에서 역사하시는
성령의 능력을 의존한다고 고백한다. 그렇지만, 성령의 역사로 이루어지는 양육도 성령의 사람을

81) 임채남, “건강한 교회 성장에 관한 실천적인 고찰: 교회의 기능을 중심으로”,「복음과 실천신학」: 115.
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통해서 진행된다. 그 양육자는 또한 성경적인 말씀 훈련을 받아, 그 자신이 하나님의 말씀을
연구하고 적응하는 사람이어야 한다.
그렇다면 성경적 양육의 핵심은 무엇인가? 고전4:15절에서 말하는 ‘선생’이 되는 것이 아니라,
‘아버지’가 되는 것이다. 교회의 양육은 단순한 가르침이 아니라, 보호와 지도와 본이 되는 양육이다.
교회 안에 양육을 통해서 새 신자 또는 영적으로 어린 그리스도인들이 믿음 안에서 성장하여 성숙한
그리스도인이 되는 것인데, 이것을 다른 표현으로는 제자 삼는 것으로 이해한다. 이 제자 삼는다는
의미는 그리스도에게 순종하고, 예수 그리스도의 몸인 교회의 지체가 되게 하고, 이 믿음 속에서
응당한 봉사를 한다는 것을 의미한다.82 즉 교회에서의 양육은 모든 성도를 믿음 안에서 바르게
훈련해, 사람들이 어디에 있든 간에 그리스도를 따르도록 돕는 것을 의미하는 것이다.83 그래서
제자가 된다는 의미는 예수님을 닮는 삶을 추구하면서, 동시에 교회라는 한 공동체에 속한 다른
교인들도 예수님을 따르는 삶을 살도록 선한 영향력을 미치는 삶을 의미한다.

84

건강한 교회를 세워간다는 말은, 결국 건강한 그리스도인이 모일 때 가능한 것이다. 교회가
하나님의 말씀을 바르게 가르치며 양육하여, 그들을 건강한 그리스도인으로 자라게 하는 것이 교회의
본질적 사명임을 알 수 있다.

(4) 모범이 되는 목회 리더십
와그너는 교회 성장의 중요 열쇠 중 하나가 교회의 목회자에게 있다고 말하면서, 그 목회자가 자기
교회가 성장을 바라야 한다고 말한다.85 그래서 그는 미국의 개교회(個敎會)의 성장을 주도하는
기본적인 촉매 역할을 목사가 하고 있음86을 말하면서 다음과 같이 강조한다: “건강하고 성장하는
교회의 살아있는 표적 가운데 첫째 되는 표적은 적극적인 사고방식을 가진 목사가 그의 유능한

82) Waldo J Werning, Vision and Strategy for Church Growth (MI: Baker Book House, 1983), 102.
83) Robert E. Webber, 「살아있는 예배를 위한 8가지 원리」, 48.
84) 임채남, “건강한 교회 성장에 관한 실천적인 고찰: 교회의 기능을 중심으로”, 「복음과 실천신학」: 116.
85) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 37.
86) Ibid., 75.
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지도력을 전체 교회가 성장을 위한 행동을 하는데 촉매 작용이 되도록 사용하는데 있다.”87
바너는 「성장하는 교회의 9가지 습관」이라는 책에서 첫째가 ‘유능한 지도자’로 주장한다.88 많은
학자도 성경적 교회 성장의 주요한 변수가 바로 담임 목회자의 리더십에 달려 있음을 강조한다.
교인들의 본보기가 되는 리더십을 통해서 교회의 성장 및 건강을 증진하게 되며, 교인들 간의 상호
관계에서도 큰 영향을 미친다. 하나님이 이 땅을 구원하기 위해서 그분의 몸 된 교회를 세울 때
하나님과의 동역에 충실한 목회자를 통해서 일하신다.89
목회자는 교회의 머리 되신 그리스도의 명령을 위임 받아 수행하는 사람이다. 그렇기에 목회자의
신앙이 그리스도 중심적이어야 하고, 그런 목회자의 삶이 성도들에게 본이 되어야 한다. 목회자의
지도력은 신뢰에서 비롯된다. 와그너는 성장하는 교회 지도자들의 성품으로 5가지를 제시하는데, 그
첫째가 ‘일편단심의 순종’ 곧 성실함을 말하고 있다. 이것은 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 어떤
대가도 개의치 않고 기쁜 마음으로 일하는 것을 강조하는 것이다.90 교인들이 담임목회자를 통해서
지도자로서의 성실함을 인정할 때, 그 지도력은 바르게 행사될 수 있다.
또한, 목회자의 지도력은 성도들로부터 진정한 신앙인의 모습으로 신뢰받을 때, 바르게 행사될 수
있다.91 그리고 그가 전하는 모든 말씀은 더욱 강력한 메시지가 될 수 있다. 물론 여기에는
담임목회자의 성경 중심의 신앙이 필수불가결하다. 무엇보다도 지도자의 헌신적인 사랑을 통해서
성도와의 신뢰를 쌓을 수 있다. 이 헌신적인 사랑은 먼저 본을 보이는 것이고, 그 사랑의 본에
성도가 감동하는 것이다.92 하나님의 가족으로서 성도들과 사랑의 관계를 통해서 형성된 목회자의

87) Ibid., 78.
88) George Barna, The Habits of Highly Effetive Churches (CA: Regal Books, 1999), 29-30. 그는 이 책에서 유능한 지도자가
되는 것으로, 먼저 하나님의 소명을 받아야 하고, 하나님의 사람으로서 갖추어야 할 인격을 소유해야 하고, 지도자로서 필요한
재능을 겸비한 자로 말한다.
89) Gary L. Mclntosh, Biblilcal Church Growth: How You Can Work With God to Build a Faithful Church (MI: Baker Book,
2003), 107-20.
90) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 30.
91) 황방남, 「한국교회 성장의 이론과 실제」, (서울: 평단문화사, 1990), 111.
92) Ibid., 112.

38

권위는 교회 성장에 대단히 중요한 요소이다.93 즉 목회자의 지도력은, 말씀에 근거한 본이 되는
삶을 통해서, 성도들로부터 신뢰를 얻을 때, 권위를 가지게 되고, 건강한 교회로 이끌 수 있게 되는
것이다.

(5) 생명력 넘치는 전인적 소그룹
초대 교회의 모습을 살펴보면, 서로 사랑하고 돌보는 공동체를 이룩하는 것이 대단히 중요한
가치임을 알 수 있다. 사도행전에 나타난 초대교회의 모습은 성도 간의 교제의 중요성을
강조한다(행2:42-47). 교제가 일어나는 현장은 일반적으로 대그룹의 예배보다는, 소그룹의 모임이다.
대그룹은 축제적인 예배의 현장이라면, 소그룹은 친밀한 사랑의 교제 현장이다. 와그너는 이
소그룹이 필요한 이유를 이렇게 말한다: “100명이나 200명의 사람들과 더불어 친교를 나누는 일은
물로 가능한 일이다. 그러나 인간의 또 다른 욕구를 충족시켜 주는 데 필요한 일보다 더 깊은
상호관계에 들어가는 일은 불가능한 것이다.”94
역동적이고 건강하며 성장하는 교회에서 교인들의 가지는 교제는 하나님의 말씀과 성령의 역사
하심, 그리고 그 안에서 이루어지는 기도와 예배와 친교로 이루어진다.95 교인들이 소그룹 안에서
친밀한 사랑의 관계를 누리는 것은 교회의 본질이다. 그렇기에 건강하게 성장하는 교회는 성도들이
교회생활에 더욱 적극적으로 참여하고 교회의 모임에 대해서 개방적이며, 수용적이며, 탐구적이
된다.
성도의 교제로서의 소그룹은 단순히 성도를 교회에 붙잡는 수단이 아니다. 소그룹에서의 교제는
영적 회복을 목적으로 하며, 또한 서로 간에 사랑하며 섬기는 삶의 모습을 목적으로 한다.96 나눔과
참여 정신이 결여된 상태이면, 외형적인 발전이 이루어져도 교인들은 무력감과 혼돈에 빠지게 된다.

93) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 86.
94) Ibid., 166.
95) Medford H. Johns, “다양한 규모의 역동적인 교회들”「교회 성장학 개론」, C. Peter Wagner 이재범 역 (서울: 나단출판사,
2006), 159.
96) George Barna, The Habits of Highly Effetive Churches, 73-82.
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현대 사회에서 수많은 사람이 살아가는 삶의 현장에서도 소외감을 느끼는 사람들이 교회에서조차
소외감을 느끼게 되면, 그리스도의 몸으로서의 유대감이 상실된 것이다.97
역동적인 소그룹을 나타내는 표지에 대해서 김홍관은 다음과 같은 4가지로 말한다.: “사랑하고
사랑받고, 인식하고 인식되고, 섬기고 섬김 받고, 축하하고 축하받고”98 건강하게 성장하는 교회는
성도가 하나님을 알고 사랑하고 섬기듯이, 또한 서로를 알고 사랑하고 섬기는 것에 관심을 둔다.
그렇게 하기 위해서는 서로가 서로를 위해 지속적인 헌신을 해야 하고, 의식적으로 관계를 맺으려고
노력해야 한다.99 이처럼 교회의 본질 중의 하나가 ‘코이노니아’인데, 이 성경적 친교가 바르게
이루어지는 곳이 바로 소그룹이기 때문에 교회의 소그룹은 성도간의 친밀한 사랑의 교제 장이
되어야 한다.
하워드 스나이더(Howard Snyder)는 소그룹이 가진 장점을 8가지로 말한다: “유연성이 있다.
유동성이 있다. 포괄적이다. 인격적이다. 분할에 의해 성장할 수 있다. 전도의 효과적인 수단이 될
수도 있다. 최소한의 전문적 리더십을 필요로 한다. 제도적 교회에도 적용 가능하다”

100

이렇듯

소그룹은 그 안에서 나눔과 조언과 기도를 통해서 개개인의 필요를 채워줄 뿐만 아니라, 서로간의
상호작용을 통해서 학습의 장이 되기도 한다.101 소그룹은 교회의 건강과 성장에 필요하다.
그래서 각 교회마다 소그룹을 발전시켜야 할 중요한 숙제를 가지고 있는데, 한만오는 그의
논문에서 9가지 전략을 제시한다:

“ ① 교회사역을 역동적인 소그룹 중심 구조로 전환하라. ② 예배와 소그룹 사역의 균형있는
집중을 유지하라. ③ 소그룹 리더를 개발하고 리더에게 권한을 부여하라. ④ 분명한 비전과
목표를 가진 소그룹을 세우라. ⑤ 유행성 소그룹 전략을 버리고, 맞춤형 소그룹 전략을
개발하라. ⑥ 교회안의 사람들을 위한 소그룹과 교회 밖의 사람들을 위한 소그룹을 병행하라.
⑦ 건강한 미래형 소그룹 사역에 방해되는 원인을 제거하고 더 연구하라. ⑧ 기도하는 소그룹을

97) 오우성, “신약 공동체의 코이노니아” 한국기독교학회「한국기독교신학논총」, vol 10 (1993):163-4.
98) 김홍관, “교회의 역동적 그룹 연구: 예배, 회중 그리고 소그룹”목원대학교 목원신학연구소 「신학과 현장」, vol 18
(2008):227-8.
99) George Barna, The Habits of Highly Effetive Churches, 77.
100) Howard Synder, The Problem of Wineskins: Church Structure in Technological Age (IL: Intervarsity Press, 1975), 155-8.
101) 안승오, 「건강한 교회 성장을 위한 핵심원리 7가지」, (서울:대한기독교서회, 2006), 146-7.
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만들라. ⑨ 소그룹 리더를 훈련시킬 수 있는 좋은 리더십을 갖추어라.”102

역동적이고 건강한 소그룹은 교회의 본질 중 하나이다. 그렇기에 교회 안에 소그룹이 단순한
성장의 수단으로 활용될 것이 아니라, 성경적 가치를 실현하는 친밀한 사랑의 공동체가 될 때 교회는
성장할 수 있다.

(6) 일반 성도의 사역과 전도의 헌신
교회가 성장하는데 필수불가결한 요소는 성도들이 건강한 교회를 세우기 위한 헌신이며, 그 헌신이
교회 내부적으로는 사역이고, 외부로는 전도이다. 와그너는 목회자의 지도력이 매우 중요한 교회 성
장의 촉진제로서 첫째 표지라면, 둘째 표지는 기동력을 잘 갖춘 일반 성도에게 있다고 말한다.103 그
래서 그는 교회의 성도들이 교회 생활에 능동적으로 참여하기 위해서 성령의 은사를 발견하고 또한
발전시켜서, 교회 성장에 기여하도록 해야 한다고 말한다.104 그가 정의하는 성령의 은사는 “하나님의
은혜를 따라 그리스도의 몸의 모든 지체에게 성령에 의하여 주어진 특별한 속성으로서 그리스도의
몸 안에서 사용하도록 된 것”105이라고 정의한다. 곧 모든 그리스도인에게 다양하게 부어지는 성령의
은사가 그리스도의 몸인 교회를 세워가는 목적을 가지고 있고, 그것이 내부적으로는 건강한 교회를
세워가는 헌신자가 되는 것이며, 외부적으로는 복음의 증인이 되는 전도자가 되는 것이다.
슈바르츠는 이런 부분을 ‘은사 중심적 사역’이라고 말한다. 교회 지도자들은 성도들이 어떤 은사를
가졌는지를 알게 하여, 그들이 은사에 따라 사역할 수 있게 하는 것이다. 개개인이 가지고 있는 은사
들이 소그룹 안에서 활용되고, 또한 교회 안에서 활용될 때, 그 교회는 건강하게 성장한다. 하지만
많은 교회의 평신도들이 자신의 은사를 잘 이해하지 못하고, 은사와 맞지 않는 사역을 하고 있다.106

102) 한만오, “건강한 미래형 소그룹 사역을 위한 효과적인 전략”. 한국복음주의 실천신학회, 「복음과 실천신학」, 16권
(2008. 5): 61-2.
103) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 99.
104) Ibid., 107.
105) C. Peter Wagner, Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow, 41.
106) 김용일, “크리스티안 슈바르츠의 자연적 교회 성장 이론에 관한 연구”, 장로회신학대학교 세계선교대학원 (2001): 45.
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은사의 목적은 그리스도의 몸을 세우는 것이다.(엡4:12) 그러므로 내부적으로는 성도를 섬기며 사
랑하는 것이고, 또한 교회를 건강하게 세우기 위한 여러 사역에 헌신하는 것이다. 그런데 이것이 단
순하게 교회 내에 성도들을 섬기는 것만은 아니다. 몸을 세운다는 이 말을 와그너는 지체를 더 해 나
가는 교회 성장의 의미로도 이해한다. 그는 교회의 성장이 전도의 은사가 사용될 때 발생하는 것이지
만, 다른 은사들이 동시에 그 기능을 발휘하지 못하면 교회의 성장을 기약할 수 없다고 말한다.

107

여기서 와그너는 모든 그리스도인이 누구나 다 전도의 은사를 받은 사람이 아니라고 말한다. 그렇
다면, 전도는 은사를 받은 사람만 하는 것인가? 성경의 땅끝까지 증인 되라는 명령은 예외적인 사람
들에게 하는 것이 아니라, 모든 그리스도인에게 해당하는 명령이다. 교회는 마땅히 예수님의 구주 되
심을 세상에 선포해야 한다. 그렇다면 전도의 은사를 가지지 못한 사람들은 어떻게 전도해야 하는가?
비록 은사가 없을지라도 복음증거라는 대 사명 앞에서 모든 그리스도인이 순종하는 전도의 생활방식
을 바로 ‘관계전도’라고 부른다. 슈바르츠는 이것을 ‘필요중심적 전도’라고 말한다. 그는 일반성도가
자신의 은사를 사용해서 개인적인 관계를 맺고 있는 사람들에게 다가가고 섬기며, 그들이 복음을 들
을 수 있도록 도와야 한다고 말한다.108 그는 사람과 사람 사이의 관계를 중요시하며, 이미 한 개인이
가지고 있는 관계를 전도의 기회로 삼으라고 말한다.
맥가브란은 NCD 보다 먼저 관계 중심적 전도에 대해서 말했는데, 그가 사용한 용어는 “관계망 운
동”이었다.109 그리스도를 영접한 모든 사람은, 그리스도를 위한 관계망 운동의 출발점이 된다. 결국
점점 개인주의화 되는 시대 속에서, 모든 그리스도인이 개별적인 관계 속으로 들어가 복음을 증거하
는 증인이 되는 것이 건강한 교회를 세워가는 매우 중요한 가치를 가지고 있다고 볼 수 있다.
교회의 건강과 성장은 지도자의 몫이 아니라, 모든 성도가 함께 이루어가는 것이다. 평신도들이 자
기의 은사를 알고, 은사를 통해서 그리스도의 몸을 세워가는 헌신을 하며, 동시에 이 세상에서 복음
의 증인이 되도록 모든 관계 속으로 들어가 복음을 증거하는 삶을 사는 것이다. 이것은 단순한 교회

107)

C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 109-10.

108) Chritian A. Schwarz, Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities of Healthy Churches, 34-5.
109) John Mark Terry, Church Evangelism (Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 1997), 89-102.
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의 성장을 말하는 것이 아니라, 교회의 본질이고, 그 본질이 바르게 세워질 때, 교회는 건강해 지고,
결과적으로 성장하게 될 것이다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 교회의 성장요인은 다양하게 분석할 수 있다. 결국, 모든 것이 성경적
본질을 바르게 회복하고, 이 시대의 문화 속에서 바르게 표현되어야 한다. 목회자만의 책임도 아니
며, 모든 성도와 함께 성경적 본질을 교회 안에서 회복해야 한다. 성령의 주도적 역사 하심, 의식적
예배가 아닌 영적 예배, 예수님을 닮게 하는 양육, 모범이 되는 교회 리더십, 생명력 넘치는 전인적
소그룹, 성도의 사역과 전도의 헌신이 성경적 가르침으로 바르게 회복될 때, 교회는 그 본질적 사명
인 증인의 사역을 잘 감당하게 될 것이고, 그 결과 교회는 성장하게 될 것이다.

제 3 장
한국 교회의 위기와 현대 그리스도인의 신앙적 욕구

1. 한국 교회의 현실

한국 교회는 1990년대 이후 교회 성장이 멈추고, 성장 정체 상황을 맞이했고, 2000년대를
넘어서면서, 교회는 실제로 감소하기 시작했다. 현시대에서는 교회를 향한 부정적 평가가
사회로부터, 교회로부터 흘러나오기 시작했다. 교회가 본질을 잃어버리고, 세상의 모습들로 비치기
시작하면서, 목회자의 성적 타락, 교회의 재정 사고, 교회의 세습화 같은 모습들이 부정적 요인으로
작용했다. 물론 그 외에서 다양한 모습으로 교회 내외에서 비판의 목소리가 커지고 있다. 이러한
상황은 단순한 위기라기보다, 그 존재 자체의 위협이라고 느낄 만큼 큰 위기이다.110
2005년에 실시한 ‘인구주택 총조사’에서 개신교 인구가 처음 감소세로 돌아섰는데, 개신교
인구수가 860만여 명인 것으로 밝혀졌다.111 더 큰 문제는 우리나라의 3대 종교 가운데 유독
개신교만 감소세로 돌아섰다는 것이다.

<표 3-1> 한국 종교 별 신자 수 변화추이112
구분

1995년

2005년

증감율

개신교 신자수

8,760,000명

8,616,000명

1.6% 감소

불교 신자수

10,321,000명

10,726,000명

3.9% 증가

카톨릭 신자수

2,951,000명

5,146,000명

74.3% 증가

한국 종교 인구의 변화는 1985년에서 1995년 사이에는 31.4%가 증가했다. 그러나 1995년부터

110) 최윤식, 「2020 2040 한국교회 미래지도」, 13.
111) 정재영, 「교회 안나가는 그리스도인」, 7.
112) 2005 한국의 사회지표 보도자료, 2005년 11월 1일 보도 자료, 통계청.
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2005년 사이에는 10.5%로 성장이 둔화하였다. 이 기간에 개신교의 성장이 멈추었지만, 가톨릭은
1995년에서 2005년으로 넘어올 때 종교 인구비가 21.0%를 차지하게 된다.113 한국의 기독교 인구는
1985년에 16%에서 1995년에 19.7%로 성장했다가, 2005년에 18.7%로 감소하기 시작했다.
최윤식은 앞으로의 미래를 예측할 때, 10년마다 1%씩의 감소를 가정하면, 2060년경에는 550만대로
줄어들 것으로 본다. 이 숫자에 이단의 수를 빼면, 순수한 기독교 인구는 300만대로 감소할 수
있음을 경고한다.114
1992년 6월에 ‘비기독교 대학생들의 기독교에 대한 인식도’에서 ‘앞으로 그들이 종교를 가진다면
어떤 종교를 가지겠느냐?’에 대한 응답에서 개신교가 불과 10%밖에 되지 않았다.115 그런데 주목할
만한 결과는 1998년 9월에 한미준(한국교회 미래를 준비하는 모임)에서 한국 갤럽에 의뢰하여
조사한 “한국 개신교인의 교회 활동 및 신앙의식에 대한 조사보고서 : 타 종교인 및 비종교인과의
비교분석”에 의하면, 청년기에 해당하는 18-29세의 비종교인에게 ‘종교를 가진다면 어떤 종교를
믿을 생각인가?’라는 질문에, 불교는 36.9%가 나왔지만, 기독교는 27.7%가 응답했다. 그런 위기
상황에서도 다행스러운 것은, 2004년도에 ‘한미준’이 한국갤럽리서치에 의뢰해서 통계 조사한 결과를
묶은 ‘한국 교회 미래 리포트’에서도 동일한 세대에 동일한 질문을 했을 때, 개신교가 1위를 했는데
45.5%의 응답이 있었다.116
하지만, 한국 교회의 위기는 바로 청년세대에서 명확하게 드러난다. 한국 인구 통계에서 청년으로
분류되는 20대와 30대는 전체 인구의 57% 정도를 차지한다. 이를 바탕으로 결혼하지 않은 젊은이
비율이 교회 출석수의 절반 정도가 되어야 한다. 그러나 1만 명을 기준으로 볼 때, 젊은이가
5000명이 넘는 교회는 거의 없고, 500명을 기준으로 청년의 수가 200명을 넘는 교회 역시 거의

113) 통계청 인구 주택 총조사.
114) 최윤식, 「2020 2040 한국교회 미래지도」, 41.
115) 송기태, “비기독교 대학생들의 기독교에 대한 인식도”, 「목회와 신학」 6월호 (1992).

http://moksin.duranno.com/common/news/listbody.asp?a_gb=&a_cd=&a_item=&admin=&a_site=1_0&po_no=11828 . 2016년
11월 28일 접속.
116) 이상화, 「청년들이 교회를 떠나는 33가지 이유」, 10-2.
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없는 실정이다.117
최윤식, 최현식은 현재의 한국교회의 위기가 당장 몰락으로 연결되지는 않지만, 지금처럼 계속해서
이어진다면, 2028년경에는 그 몰락이 실제화될 가능성이 대단히 높은 것으로 본다.118

현재의

한국교회 상황이 계속된다면, 2028년에는 전체 기독교 교인의 평균 60-70%가 55세 이상 은퇴자로
이루어진다. 즉 ‘고령화’ 사회가 기독교의 실제적 현실이 되는 것이다.119 이 은퇴자가 교회의 중심이
되면, 결국 교회의 헌금마저도 40-50% 감소하게 될 것이고, 결국 교회의 부도 현상도 일어날 것을
예측한다.120

2. 한국 교회 성장 감소의 대 사회적 요인

21세기가 되면서 한국 사회는 급변하고 있다. 특히 IMF 사태 이후 한국 사회는 고도성장의 경제
신화가 무너지고, 장기적인 경기 침체 국면을 맞이하고 있다. 이러한 사회적 변화는 기술과학의
발전, 주 5일 근무제에 의한 예배자의 이탈, 향락 문화의 확산, 개방된 성문화로 인한 도덕성 타락
등의 이슈들로 나타났는데, 이것을 결국 종교 인구의 변화에도 매우 많은 영향을 미치고 있는
현실이다.121 한국 교회가 성장하지 않고 오히려 감소하는 데에는 이러한 사회적 요인을 간과할 수
없다. 비록 이 사회적 요인이 교회 내부적인 요인과 맞물려 있지만, 이런 변화들을 교회가 깊이
인식하는 것은 대단히 중요하다.

1) 종교 인구의 변화
2014년에 발표한 통계청 자료에 따르면 2014년 총인구는 5,042만 명으로 2030년까지 5,216만

117) Ibid., 13.
118) 최윤식 최현식, 「2020 2040 한국교회 미래지도 2」(서울: 생명의말씀사, 2015), 50.
119) Ibid., 54.
120) Ibid., 55-6.
121) 김영태, “전통적 교회의 현상적 도전과 문제점에 관한 연구”,「개혁주의 교회성장」 5호(2010. 3): 8.
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명까지 성장 이후 감소하기 시작한다. 그리고 2040년에 이르러 5,109만 명으로 전망하고 있다. 도표
로 보면 다음과 같다.
<표 3-2> 2014년 한국의 총인구와 인구성장률122

통계청 자료 자체만을 보면 인구변화 자체에 큰 변동이 없는 것같이 여겨진다. 그러나 여기서 우리
가 주목할 것은 ‘연령계층별 인구 구성비’와 ‘청소년층’의 변화다. 통계청 자료에 따르면 2014년 우
리나라의 65세 이상 인구비율은 12.7%에서 2030년 24.3%, 그리고 2040년에 이르러서 32.3%로 유
래를 찾아볼 수 없을 정도로 빠르게 고령화되고 있음을 보여준다.

122) 2014 한국의 사회지표 보도자료, 2015년 3월 19일 09:30 보도 자료, 통계청.
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<표 3-3> 연령계층별 인구 구성

급격한 고령화와 더불어 우리를 놀라게 하는 것은 다음 세대의 감소다. 2014년 학급당 학생 수는
초등학교 22.8명, 중학교 30.5명, 고등학교 30.9명으로 지속적으로 감소하고 있다.

<표 3-4> 교원 1인당 학생수
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<표 3-5> 교원 1인당 학생수 및 학급당 학생수

또한, 교회의 미래를 볼 수 있는 젊은 세대의 인구변동 추세는 다음과 같다.123

<표 3-6> 한국 총인구 변동 추이124
1985년

1995년

2005년

2010년

20-29세

8,315,489

8,442,291

7,333,970

6,594,369

30-39세

5,696,419

8,364,157

8,209,067

7,794,495

40-49세

4,276,720

5,535,396

8,023,940

8,204,781

50-59세

2,963,016

3,977.229

5,133,717

6,564,826

60세 이상

2,756,425

4,135,287

6,254,071

7,606,903

123) 본 연구자가 쓰는 논문에서 젊은 세대란 20세 미만의 다음세대를 의미하지 않고, 20세-49세까지의 인구대비 허리부분에
해당되는 연령대이다. 보편적으로 젊은 세대라고 말할 때는, 20세부터 결혼하기 전의 약 35세까지의 청년세대를 의미하지만,
본 연구자는 조금 더 넓은 의미로 사용하겠다. 본 연구자가 특별히 이 세대에 집중하고자 하는 이유는, 교회의 허리세대가
주축이 되지 못하면, 결국은 20세 미만의 다음세대와 단절이 일어날 수 밖에 없기 때문이다. 한국 교회의 건강과 성장을
위해서는 20-49세까지의 중간세대, 즉 젊은 세대가 주축이 되어야 한다. 그리고 이들의 자녀가 바로 0-20세의 다음세대가
된다. 또한 이렇게 50-64세로, 그리고 65세 이상으로 분류한 이유는, 부산행복한교회의 경우에 65세를 기준으로 실버마을로
편성되기 때문이다.
124) 통계청.
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위의 표에서 보듯이 1985년에는 인구수가 피라미드 구조로 되어 있었다. 그런데, 2010년이 되면서
역피라미드 구조로 변화되고 있다. 1985년에 가장 높은 인구비를 보였던 20대들이 20년이 지난
2005년도에는 40대가 되었고 그 인구수가 매우 높은 비율을 보인다. 하지만 20대 인구는
1985년보다 25년이 지난 2010년에는 그 절대 수가 무려 172여 만 명이나 줄어든다. 반면, 60대
이상은 1985년에 비해 2010년에 2.76배가 늘었다. 즉 기독교 인구와 상관없이 현재 한국 사회가
빠르게 역피라미드 구조로 바뀌고 있음을 보여준다. 이것은 앞으로 교회 성장의 상황이 그리 녹록치
않음을 알 수 있다.
이러한 상황 속에서 다음 세대인 주일학교의 미래도 위기는 감지된다. 1980년대부터 출산율
감소가 시작되었고, 주일학교 세대는 기독교 인구 감소가 일어나는 1995년보다 15년 일찍
시작되었다. 교회의 중심축이 되는 30-50세의 인구가 2010년을 기점으로 계속해서 하락하고,
반대로 65세 이상은 급격히 상승하면서, 2050년부터는 65세 이상의 연령이 나머지 전체를 합친
것보다 많아지게 된다. 그래서 결국 2045년경에는 주일학교 숫자가 대략 30-40만 명대로 추락할
것을 본다.125
최윤식은 “한국교회가 1990년대 후반부터 정체기를 맞고 서서히 감소하는 패턴은 교육부서가
1980년대 초반부터 감소하는 패턴이 그대로 적용된 것이다.”라고 한국교회가 처한 위기를 말하고
있다.126 한국교회는 급변하는 시대적 변화의 물결을 맞이하고 있는데, 한국 교회 이미지를 재고하지
못함으로써 종교 인구 가운데 기독교만 감소하고 있다.

2) 출산율 감소
앞에서 지적한 바처럼, 현재 한국 사회는 급격한 고령화 사회로 접어들고 있다. 통계청이 2015 년
7 월 8 일 발표한 "세계와 한국의 인구현황 및 전망"에 따르면, 2010 년 한국의 인구 중 65 세 이상
비율이 11.0%에서 2050 년에는 38.2%로 크게 높아질 것으로 전망한다. 고령화 사회는 65 세의 인구

125) Ibid., 42-3.
126) Ibid., 42.
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비율이 7% 이상이 사회를 의미하는데, 2016 년에 노령인구는 337 만 1 천명으로 총인구 4 천 727 만
5 천명의 7.1%를 차지해 고령화 사회에 돌입했음을 밝혀주고 있다. 2,022 년에는 노인이 6 백 89 만
명으로 전 인구의 14.3%를 차지할 것으로 예측된다.
이런 고령화 사회 현상 속에서, 한국의 상황은 저출산으로 인한 어려움이 가중되는 시대이다.
김상근은 그의 논문 ‘출산율 감소가 한국 교회 성장에 미친 영향’을 통해서, 교회 성장의 어려움을
교회 내의 문제점만 아니라 출산율의 감소로 인한 영향력을 제시한다.:

“IMF 경제위기 이후 급격히 감소하기 시작한 출산율과 결혼률, 그리고 1997년을 기점으로
급상승하기 시작한 이혼율은 한국 교회 지도자들과 목회자들이 반드시 주목해야 할 사회적
현상이다. 현재와 같은 1.3 이하의 출산율(2002년 기준)이 계속된다면127, 한국 교회의 심각한
성장의 둔화가 나타날 것은 물론이고, 유럽교회가 경험하고 있는 급속한 기독교 인구의 감소를
경험할 수 있기 때문이다.”128

출산율 감소는 노령화 사회로 더 빨리 나아가는 계기가 될 뿐만 아니라, 교회 내 주일학교 및
청소년의 양적 성장 둔화로 연결된다. 그래서 이 사회가 역피라미드 형태의 인구분포를 보일 수밖에
없게 되고, 교회 역시 그 영향력 아래 있을 수밖에 없다. 이 출산율 감소와 노령화 사회의 문제
그리고 인구의 역피라미드 현상은, 이전의 인류 역사에서는 거의 없던 현상이다. 과학과 의료의
발전과 개인주의와 결혼의 파괴 현상으로 인해서 오늘날 교회 성장은 큰 문제를 가지고 있다.

3) 기독교에 대한 부정적 인식의 확산
현재 한국 사회는 한국 교회에 대한 부정적 인식이 강하다. 이런 부정적 인식은 전도와 선교에
대단히 부정적인 영향을 미치고 있다. 2010년 11월에 시행된 기독교 윤리 실천 운동(기윤실)의 여론
조사에서도 한국 교회의 사회적 이미지가 좋지 않은 것으로 나타났다. 기윤실 보고서 가운데 한국
교회가 성장 정체 현상에 영향을 주고 있는 11가지 이유 전체가, 기독교에 대한 부정적 이미지를
보여준다. 그 중에서도 ‘한국교회를 신뢰하는가?’라는 질문에 응답자의 17.6%만이 신뢰한다고

127) 통계청 자료에 의하면, 2010-2015년 한국의 합산 출산율은 1.23으로 2002년보다 더 낮아졌다.
128) 김상근, “출산율 감소가 한국 교회성장에 미친 영향”, 「선교신학」 vol 9 (2004): 9.
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답하고, ‘신뢰하지 않는다.’는 응답자도 48.4를 차지했다. 즉 일반 시민의 절반 정도가 한국 교회를
불신하는 것으로, 한국 교회가 가진 부정적 이미지를 잘 보여준다. 이 질문은 기독교 개개인에 대한
질문에도 비슷하다. ‘기독교인들의 말과 행동에 믿음이 간다’라는 질문에 동의한 사람은 16.5%에
불과하고, ‘목사님의 설교와 행동에 믿음이 간다’라는 질문에 22.2%만 응답했다. 현재 한국 교회에
대한 신뢰문제는 결국 기독교인에 대한 신뢰문제임을 알 수 있다.129
기윤실에서 2013년도에 조사한 자료에도 수치 변화가 거의 보이지 않는다.130 2010년 한국 교회
신뢰도가 48.4% ‘신뢰하지 않는다.’에서, 2013년에는 44.6%가 ‘신뢰하지 않는다.’로 조사되었다. 조금
줄어든 수치이지만, 사실상 의미가 크지 않다. 중요한 것은, ‘신뢰하지 않는다.’의 비율이 가장 높은
연령대가 30대이고, 48.6%에 이른다. 이 결과는 한국 교회의 장래가 밝지 않음을 보여준다. 이
30대의 부정적 시각은 결국 자녀 세대의 부정적 시각을 가지게 되고, 장기적으로 전도의 어려움을
예상할 수 있다.
한국 교회를 신뢰하지 않는 가장 큰 이유는, ‘언행일치가 되지 않아서’이고 24.8%이다. 두 번째가
‘교회 내부적 비리, 부정부패가 많아서’이고 21.4%를 차지한다. 결국, 기윤실에서 조사한 결과,
2008-2010년의 신뢰도와 2013년도의 신뢰도의 변화에서 유의미한 변화는 없이, 보통 이하의 낮은
수준을 지속해 오고 있다.131 이 조사에서 우려되는 면은, 응답자의 종교적 성향에서, 기독교의 경우,
한국 교회에 대한 신뢰하는 사람들의 비중이 전체 응답자의 47%였다. 2010년에 조사가 59%였다는
것을 고려할 때, 한국 교회의 내부 사정을 잘 아는 신자들 사이에서 신뢰의 정도가 상당 부분 감소한
것을 지적한다.132
김승호는 이 기윤실의 보고를 인용해 현재 한국 교회가 겪고 있는 성장 정체 현상에 영향을 주고
있는 내용을 다음과 같이 말한다.;

129) 김승호, “한국교회의 성장정체원인분석과 대책에 관한 연구”, 「개혁논총」 vol 19 (2011): 220-221.
130) 기윤실, “2013년 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 결과 발표 세미나”, (2014): 11.
131) Ibid., 34.
132) Ibid., 32.
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“①한국 교회의 사회적 신뢰도가 평균 이하 이다. ② 한국 교회에 대한 낮은 신뢰도의 핵심이
사람문제이다. ③ 교회가 시민 단체보도 현저히 낮은 신뢰를 받고 있다. ④ 가톨릭과 불교보다
개신교의 신뢰도가 낮다. ⑤ 개신교의 호감순은 가톨릭, 불교 다음이다. ⑥ 한국 교회 지도자가
가장 바뀌어야 할 대상이다. ⑦ 교회가 더욱 적극적인 사회봉사 및 구제활동을 해야 한다. ⑧
기독교의 신뢰회복을 위해서 사람문제를 가장 중요한 대상으로 이해하고, 특이한 것은 타종교에
대한 관용을 강조한다. ⑨ 기독교의 사회봉사 활동에 대해서 존중하지만, 도움이 되지는 않는
것으로 생각한다. ⑩ 언론을 통한 교회 정보를 얻기에, 부정적 보도의 결과로 인해서 교회에
대한 부정적 시선을 가지고 있다. ⑪ 앞으로 가지고 싶은 종교에 기독교가 가톨릭, 불교 다음
3번째이다.”133

2013년 기윤실의 “한국 교회의 사회적 신뢰도 여론조사 세미나”에서 이원규가 주제 발제한
내용에서 ‘한국 교회의 신뢰를 회복하기 위해서는 윤리와 도적 실천 운동을 해야 한다’고 지적하고,
지용근의 주제 발제에서는 ‘언행일치, 불투명한 재정 운영 등 교회 지도자들에 대한 요구가
많았음’을 지적한다.134
결국, 기독교의 윤리성 회복은 대단히 중요한 주제라고 할 수 있다. 정훈택은 윤리성 문제에
대해서 이렇게 말한다. “윤리성 약화가 한국 교회의 약점임은 오래전부터 누누이 지적되어 왔다.
이것은 아마도 윤리를 배제하였거나 약화시킨 채 믿음만을 강조해 왔기 때문일 것이다. 아니면 현대
사회가 요청하는 각종 윤리문제에 대하여 성경에 근거한 기독교 윤리 규범의 작성에 등한했기
때문일 수 있다.”135 한국 교회 성장 둔화 현상의 원인이, 사회적으로 기독교의 윤리성을
상실함으로써 사회적인 부정적 인식이 높아졌음을 부인할 수 없다.

4) 사회 환경의 변화
명성훈은 사회 환경 변화의 핵심을 다음의 3가지로 말한다. “첫째, 다원화 현상, 둘째, 한국의 정치
경제, 사회 구조의 변화 셋째, 기능적 대행물의 출현”이다.136 21세기가 되면서 현대 사회는 모든

133) 김승호, “한국교회의 성장 정체 원인 분석과 대책에 관한 연구”,「개혁논총」: 220-223.
134) 2013년 기윤실에서 한국교회의 사회적 신뢰도 여론조사 세미나 에서 기조 발제를 했던 내용.
동영상 강의는 다음 주소를 참조하라. (http://trusti.tistory.com/938)
135) 정훈택, “성경신학적 접근”, 「한국교회 성장둔화 분석과 대책」 (서울: 숭실대학교출판부) (1998); 232.
136) 명성훈, “한국교회 성장의 실상 분석과 대책”, 「목회와 신학」 (1996, 1).

http://moksin.duranno.com/common/news/listbody.asp?a_gb=&a_cd=&a_item=&admin=&a_site=1_0&po_no=16069. 2016년
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영역에서 다원화되고 있다. 그 결과 절대적 가치관과 이념이 상대화되었다. 종교의 경우에도 예외가
아니다. 여러 가지 기독교 이단이 발생하고, 신흥종교가 일어나고, 타 종교의 적극적 활동이
일어나면서, 교회의 전도가 그만큼 힘들어지고 있다. 최근의 경우, ‘신천지’ 이단은 비기독교인들에게
정통 기독교와 구별하지 못하는 혼란을 주면서, 기독교 전체가 사회로부터 불신과 지탄의 대상이
되기도 한다.
또한, 1990년대부터 정치적 안정과 민주화 그리고 경제적 발전은, 그 이전에 종교를 통해서 삶의
문제 해결을 원했던 인구의 감소를 불러왔다. 1990년대에 사회 지도층이 교회로 많이 들어왔지만,
사회의 부정부패 비리 현상이 나타날 때마다 이들이 연루된 있는 모습으로 교회에 대한 전체 불신이
커지게 되었다. 이런 상황은 교회의 문턱이 높아지는 현상으로 연결되고, 하층부의 정서와 욕구를
충족시키지 못하는 문제를 가져왔다. 즉 노동자와 도시빈민들 및 장애인와 소년·소녀 가장 같은
사회적 약자들에 대한 관심과 나눔과 돌봄과 같은 사랑의 섬김을 적극적으로 하지 못했다.137
그리고 80년대 후반 경제성장이 일어나고 난 뒤, 여가 시간이 늘어나고, 유흥 문화가 발달한 것이
교회 성장의 큰 걸림돌이 되었다. 승용차의 증가와 주 5일제 근무 확산으로 인해서 교회를 찾는
사람보다는, 개인의 여가와 여행을 더 즐기게 되었고, 레포츠를 더 즐기게 되었다. 이것을 이원규는
‘기능적 대행물’이라고 표현한다.138 즉, 이 사회가 여가와 여행과 취미생활을 더 중요시하게 되는
가치관과 사회 환경의 급변 속에서 교회가 불신자나 교인들의 삶의 필요를 질적으로 채워주지
못하고 있는 것이 지금의 현실이다.
양창삼은 교회의 성장을 막는 사회적 현상을 “대중문화의 확산, 상대주의와 종교 다원주의의 확산,
과학기술에 대한 맹종과 무종교 의식의 확산, 레저문화의 확산, 탈교회화 사회의 도래, 사회구조의
노쇠화와 교회의 노쇠화” 등의 6가지로 말하고 있다.139

11월 28일 접속.
137) Ibid., 24.
138) 이원규, 「한국교회의 사회학적 고찰」(서울: 성서연구사, 1987), 62-3.
139) 양창삼, “한국교회 성장 정체 현상의 사회학적 교찰”, 「기독신보 공동포럼」 교갱협.
http://www.churchr.or.kr/news/articleView.html?idxno=2768 /. 교찰이 아니라, 고찰인데, 제목에는 교찰로 되어 있음. 2016년
6월 13일 접속.
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이러한 급변하는 사회 변화에 대처하는 것이 한국 교회의 성장을 다시 일으키는 유일한 해결책은
아니다. 더 중요한 것은 기독교의 본질, 정체성을 바르게 확립해야 한다. 그러나 기독교가 변화하는
사회에서 본질을 잃어버리지 않은 체, 사회 속으로 적극적으로 들어가 사회를 변화시켜야 한다.

3. 한국 교회 성장 감소의 교회적 요인

한국 교회의 미래 모습이 어떠해야 하는지에 대해서 국민일보에서 교계 지도자 100명에게
설문조사를 했다.140 그 조사에 의하면, 교계 지도자들은 비교적 한국 교회의 미래를 긍정적으로
보았지만, 성도의 신앙과 삶의 일치를 주장하는 목소리가 가장 높은 35%가 나왔다. 이밖에 ‘사회
변화에 대한 적응력 부족’(21%) ‘개교회주의와 기독교인의 배타적인 태도’(18%) ‘목회자 철학 부재와
교육 없는 목회’(15%) ‘물질주의적 가치관’(11%)등을 꼽았다. 또 한국 교회가 가진 가장 큰 문제점은
‘세속화 및 영성 약화’(40%)라고 응답했다. 이외에 ‘지나친 양적 혹은 외형적 성장’(18%) ‘기독교에
대한 부정적인 이미지와 불신 풍조’(16%) ‘목회자의 자질 하락’(14%) 등이 한국 교회의 문제점으로
지적됐다.
김영한은 교회 내적 문제로만 무려 20가지를 제시하는데, 교회 정체성 약화, 영성의 쇠태,
자기중심적인 교회, 교회의 세속화, 내적 성장에 대한 신학의 부재, 기업식 교회운영, 십자가와
부활에 대한 메시지 결여, 은둔 공동체, 교회간의 단절과 생존경쟁, 교회 내 신분 계층화, 권징과
권위를 상실한 교회, 세상 문화에 뒤처지는 비전 없는 교회, 말씀 궤도를 벗어난 감정적 부흥회,
기도원 운동의 영적 변질, 신학교 난립으로 인한 목회자의 자질 결핍, 선교단체의 선교열정 냉각 및
도덕성 쇠퇴, 명분 없는 교단 분열과 반목 질시, 개교회 분열과 불화, 세속주의 물결, 왜곡된 신학
등이다.

141

결국 시대적 상황이 변하고 있는 데 반해서 교회는 적절한 대안을 찾지 못하고 있음을

말한다.

140) 이지현, “교계지도자100인에게 묻는다: 신앙과 삶일치… 크리스챤 최대과제,” 「국민일보」2004년 12월 9일.
http://media.daum.net/culture/others/newsview?newsid=20041209050758146. 2016년 6월 13일 오후4시 접속.
141) 김영한, “기조강연”「한국교회 성장 둔화 분석과 평가 」 (서울: 숭실대출판부 1998), 8-30.
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곽선희는 한국 교회 성장둔화의 원인에 대해서 2가지로 지적하는데, 첫 번째는 경제적 수준의
향상으로 인한 중산층의 출현이고, 두 번째는 지식수준의 증가이다. 그러므로 현대 문화적인
욕구(needs)를 채워주는 교회로 변화되어야 한다고 말한다.142 또한 KBS 1TV에서 방송한
“한국사회를 말한다”의

‘선교 120주년, 한국교회는 위기인가?’에서는 한국 교회의 문제점을

지적하는데, 제작진이 여론조사기관 미디어리서치에 의뢰, 지난 20일 전국 성인남녀 1200명을
상대로 조사한 결과에 따르면 '한국교회가 바람직한 방향으로 가고 있다'(31.3%) 보다는 '바람직한
방향으로 가지 못하고 있다'(59.3%)는 응답이 높게 나왔다. 한국 교회의 가장 큰 문제점으로는
'자기교파 · 자기교회 중심'(40.3%), '교회의 대형화 등 성장제일주의'(23.9%), '자격이 부족한
목회자'(12.6%), '비민주적 의사결정·불투명한 재정운영'(9.5%), '세습'(5.8%) 등을 지적했다.143
제임스 에머리 화이트(James Emery White)는 그의 책 「Rethinking the Church」에서 사람들이 왜
교회를 가지 않는지를 다음의 8가지 이유로 밝힌다.; “첫째, 참석에 유용성이 없다.(74%) 둘째,
교회가 너무 많은 문제점을 가지고 있다.(61%) 셋째, 시간이 없다.(48%) 넷째, 단지 관심이
없다.(42%) 다섯째, 교회들이 너무 자주 헌금을 요구한다.(40%) 여섯째, 예배 시간이 지루하다(36%)
일곱째, 교회들이 우리의 삶과 연관성을 갖지 못한다.(34%) 여덟째, 하나님을 믿지 않거나 하나님의
실존에 대한 확신이 없다.(12%)”144
한국 교회의 성장이 멈추고 오히려 감소하게 된 다양한 요인들을 학자마다 분석하고 그 원인을
제시한다. 많은 이유를 제시할 때 모두가 깊이 고민해야 할 문제지만, 본 연구자는 3가지 요인으로
정리했다.

1) 한국 교회의 세속화
한국 교회의 성장 둔화 요인 가운데 가장 중요한 것이 교회로서의 정체성을 잃어버리고 세속화가

142) 조재국, “한국교회 성장동력의 분석과 평가”, 「신학과 실천」: 89 .
143) http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000212464

2016년 5월 23일 접속.

144) James Emery White, 백광진 역 「교회성장 다시 생각해 봅시다 」(서울: 한국강해설교학교 2001), 32-5.
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된 것이다.145 피터 버거(Peter L. Berger)는 세속화를 ‘사회와 문화의 어떤 영역이 제도와 상징 체계의
지배로부터 벗어나는 과정’으로 정의하고 있다.146 교회의 세속화는 육적으로, 물질적으로
풍요로워짐으로 영적인 신앙 생활, 경건 생활에서 멀어지고 세속 생활에 물들어가는 것을 의미한다.
한국사회는 7-80년대를 지나면서 급격한 경제적 성장을 이루었다. 그 결과 교회도 경제적인 부를
누리게 되었다. 그래서 한국교회가 세속화가 되면서 동시 종교화가 되어갔다. 김영한은 이렇게
말한다. “교회가 현실과 영합하여 그리스도의 복음을 전하기보다 종교적인 교리나 세속적인 성공과
안녕을 전하고 있다.”147 앞에서 기윤실 자료를 통해서 말한 것처럼, 교회가 이 사회로부터 부정적
이미지를 가지고 있다. 그 이유가 바로 교회의 세속화의 결과라고 말할 수 있다.
교회의 구성원인 성도의 믿음이 세속화되면, 믿음 생활보다 세상을 즐기려는 성향으로 기울어지게
된다. 그래서 교회에서 신앙 생활하는 예배와 기도, 성경공부와 전도, 섬김의 생활을 게을리하게
되고, 오히려 개인적인 여가시간이나 취미생활을 더 소중히 여긴다. 교회는 하나님의 말씀인 성경을
바르게 제시함으로써, 성도들이 이 세상에서 거룩하게 살며, 하나님의 자녀로서의 삶을 살도록
가르쳐야 하고 훈련해야 한다. 교회의 세속화는 교회가 시대정신을 흡수함으로 교회의 본래 사명과
목적을 잊어버리는 현상이다, 그렇기에 세속화되는 교회는 교회의 본질적 정체성과 사명을
잃어버리고 있다. 결국 한국 교회의 세속화로 인해, 이단이나 신비주의 교회에 교인들을 많이
빼앗기고 있으며, 교회를 떠나는 성도들이 늘고 있는 실정이다.
교회에 세속화된 가치관이 들어왔을 때 일어나는 현상과 문제점을 신경규는 4가지로 말한다.148
첫째, ‘물량주의’이다. 이것은 대형 교회를 지향하는 모습으로 드러나고 있다. 교회 성장하여 크다는
것으로 비난받아서는 안된다. 하지만 대형 교회로의 역할에 충실하지 않고, 마땅히 해야 할 일을
하지 않는데 그 문제점이 있다. 둘째는, ‘물량주의’가 필연적으로 ‘양적 성장제일주의’를 추구한다는

145) 김지호, “한국교회의 성장둔화현상의 분석과 대책 연구”, 「개혁주의교회성장」, vol 4 (2009): 4.
146) Peter L. Berger, The sacred Canopy (Garden City, NY; Doubleday,1969), 107.
신경규, “한국교회의 문제와 과제: 장기적 교회성장을 위하여”, 「개혁주의교회성장」, vol 3 (2008): 23에서 재인용.
147) 김영한, “기조강연”「한국교회 성장 둔화 분석과 대책 」: 8.
148) 신경규, “한국교회의 문제와 과제: 장기적 교회성장을 위하여” 「개혁주의교회성장」: 24-25.
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것이다. 이것은 윤리성이 실종되고, 무리한 수단을 동원하면서까지 교회 성장을 추구하는 것이다.
셋째, ‘물량주의’가 심화하면 돈을 숭배하는 ‘맘몬주의’로 나아가게 된다. 이런 ‘맘몬주의’는 가난한
자들이 교회에서 소외당하게 되고, 교회가 결국 더 많이 있는 자의 편에 서는 ‘귀족주의’에 빠지게
된다. 그래서 넷째가, ‘귀족주의’이다. 다섯째는 필연적으로 비윤리성을 동반하는 것이다.

2) 교회 지도자들의 자질 부족과 교회의 윤리적 타락
기윤실 보고서를 통해서 나타났듯이, 교회 지도자들에게 개선해야 할 점 상위 4가지가 ‘언행
불일치’, ‘신앙을 핑계로 부를 축적하는 것’, ‘모범이 되지 않는 삶’, ‘도덕적 윤리적 문제’이다. 그리고
‘설교의 신뢰성 부족’과 ‘불투명한 신앙 정신’, 돈 있는 사람과 차별대우’, ‘자기중심적 성향’ 등
목회자의 자질에 관련된 항목이 많았다. 교회 지도자들의 낮은 신뢰도가 교회 성장의 가장 큰
문제라고 인식하고 있다. 실제로 사회적으로 교회 세습으로 인한 비난, 뉴스에서 보도되는 목회자의
인면수심의 죄악들, 대형 교회에서 나타난 분란과 교회 재정과 관련된 고소∙고발 사건 등은 기독교에
대한 대 사회적 이미지는 빠르게 부정적으로 변화되었다.
교회는 성장이 중요했기에, 설교도 헌금을 모금하기 위한 설교로 변하면서 단순한 축복 주의로
변질되었다. 또한 교회는 철저하게 이기적으로 변해서, 자기 교회만 중요하고, 자기 자신만 중요하게
여기게 되었다. 신경규 교수는 이것을 ‘자기 중심성’이라고 부르는데, 한국교회의 거의 모든 문제의
근원이 바로 이 ‘자기 중심성’으로 보았다.149 이 ‘자기 중심성’은 이기주의, 배타주의, 소극적 사회
참여의 모습으로 나타나는데, 결국 목회자의 바른 가르침과 함께, 성도의 윤리성이 높아져야 한다.
또한, 한편으로 고려해야 하는 것은 교회 지도자 즉 목사와 장로의 문제가 크지만, 단순하게
지도자만의 문제로 취급할 수는 없다는 것이다. 기윤실 설문조사에 의하면, 기독교의 신뢰도 재고를
위한 개선점에서 교회 지도자들의 비율이 21%인데, 교인들의 삶의 부분도 13.1%가 된다. 이 부분이
바로 상위 5위이다. 즉 한국 기독교의 대 사회적 이미지를 개선하는데 필요한 부분 중에 교회의
지도자들과 교인들의 삶을 합치면 34.1%로 1위가 된다. 교회 내에서 일어나는 성도들 간의 다툼이

149) Ibid., 6.
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실제로 심각한 상황이다. 교회에서 직분자를 뽑을 때에도 각종 부정과 부패가 심각하고, 직분별로
헌금액까지 정하는 경우도 많다. 더 나아가 노회, 총회의 임원 선거에도 부정의 문제가 생긴다. 또한,
헌금액수로 교회의 발언권을 강화하고, 직분으로 자리를 정하는 등, 알게 모르게 권력욕, 명예욕,
자기 과시욕이 교회 안에서도 강하게 존재한다. 불신자가 교회에 왔을 때 교회 안에서조차 이런
모습을 보게 되면, 교회를 떠나는 이유가 된다.
2013년에 발간된 ‘한국 기독교 분석 리포트’에 의하면, 성도들이 교회를 떠나게 된 이유가
‘자유로운 신앙생활을 원해서’가 30.4%이고, 그 다음으로 ‘목회자에 대한 불만’이 24.3%, ‘교인들에
대한 불만’이 19.1%, ‘신앙에 대한 회의’가 13.7%, ‘시간이 없어서’라는 단순한 이유는 6.8%에
불과했다.
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이 조사의 결과를 보면, 개인적인 이유로 교회를 다니지 않게 된 경우가 전체적으로

42.8%이고, 목회자나 성도에 대한 불만 때문에 교회를 떠난 이유가 43.4%로 비슷하게 나타난다.
성도가 교회를 다니다가 다니지 않는 이유가 목회자와 교인과의 관계 속에서 일어나는 일임을 알 수
있다. 결국, 한국 교회의 신뢰 회복은 성도 개개인으로는 신앙인다운 삶을, 교회적으로는 교회다움을
회복하는 것이다. 곧 교회 지도자들의 자질 향상과 교회의 윤리성 회복이 현재 한국 교회의 대단히
중요한 과제임을 알 수 있다.

3) 신앙생활의 형식주의
신앙생활을 할 때, 그 본질을 어떤 형식에 담아내는가? 라는 것은 대단히 중요한 문제이다. 형식이
그 본질과 내용을 가리면 의미가 없어지며, 이것을 ‘형식주의’라고 말할 수 있다. 무엇이든 ‘형식’은
필요하다. 그러나 ‘형식주의’는 경계해야 한다. 한국은 유교적 전통을 가지고 있기에, 그 영향으로
말미암아 형식주의가 강하게 발달했다. 신경식은 교회가 지나치게 제도화, 형식화되면 역동성을
상실하게 된다고 해석할 수 있다고 말한다.151 김승호는 이 부분을 ‘문화적으로 적절한 목회의

150) 정재영, 「교회 안나가는 그리스도인 가나안 성도를 어떻게 이해할 것인가?」(서울: IVP, 2015), 46-47.
151) 신경규, “한국교회의 문제와 과제: 장기적 교회성장을 위하여” 「개혁주의교회성장」: 14.
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원리’로 설명한다.152
현대사회의 지식의 축적은 과거 어느 때와 비교할 수 없다. 5년마다 지식과 정보의 양이 두 배로
늘어나는 것을 넘어서서, 이제는 73일만이 일어나는 것으로 알려졌는데,153 그것은 현대 사회의
변화의 속도가 그만큼 빠르다는 것을 보여준다. 즉 사회의 변화와 함께 교회도 함께 변화되어야
한다. 물론 교회의 본질적 사명은 변화될 수 없지만, 그 사명을 전달하고, 수행하는 방법은 시대의
변화와 함께해야 한다. 교회가 간직해 온 전통과 관습이 마치 절대적인 본질인 것처럼 여길 때,
문제가 발생한다.
우리 시대의 문화를 수용할 때 그 원리를 김승호는 절대적인 것과 상대적인 것을 구분하여
제시한다. 절대적인 것은 교회의 본질적 진리이고, 상대적인 것은 그 진리를 표현하고 실천하는
방안으로, 시대와 대상, 그리고 장소에 따라 변화를 줄 수 있는 것들이다.154 실제적으로 전도 방식도
같은 맥락에서 이해할 수 있다. ‘2008년 바른 신학 균형 목회 세미나 보고서’는 한국의 다수의
비종교인들(60% 이상)이 전도를 받았지만, 도리어 부정적인 생각을 하고 있음을 지적한다.155 이것은
전도 방식의 전환이 필요함을 보여준다. 또한 형식주의는 ‘영적 체면 주의’로 나타날 수 있다. 그래서
신앙마저도 자기 과시적 경향을 드러낸다.156 믿음이 하나님과의 관계의 중요성을 말함에도 불구하고,
바리새인과 같은 형식으로 자신의 신앙이 더 낫다는 우월의식을 가지게 된다.
문제는 이러한 신앙인의 모습이 서로 간에 위선적인 모습으로 나타나면서 교회를 떠나는 이유가
된다. 양희송은 성도가 교회를 떠나게 되는 과정에서 그 이유를 3가지로 말하는데, 첫 번째가
‘숨막힘’이고, 두 번째가 ‘위선’이며, 마지막 세 번째가 ‘분쟁’이라고 말한다.157 예수님도 바리새인의
위선을 ‘외식하는 자’로 비판하시며 심지어 저주까지 하신다(마 23장). 경건의 모양은 있지만 경건의

152) 김승호, “한국교회성장을 위한 일곱가지의 원리에 대한 고찰”「개혁주의교회성장」, vol 3 (2008): 220-1.
153) 신태식, “지식과 정보” 「새교육」, (2007년 12월).

http://www.saegyoyuk.com/app/main_sub/article_edupro.asp?idx=2593 / 2016년 5월 23일 접속.
154) Ibid., 16-17.
155) 김승호, “한국교회의 성장 정체 원인 분석과 대책에 관한 연구” 「개혁논총」: 233.
156) 신경규, “한국교회의 문제와 과제: 장기적 교회성장을 위하여” 「개혁주의교회성장」: 13.
157) 양희송, 「가나안 성도 교회 밖 신앙」, 74-93.
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능력을 상실하게 되면(딤후 3:5) 교회는 형식주의만 존재하게 된다. 그러므로 교회의 본질을
지키면서, 시대적 변화를 따라가는 문화적 적절성을 유지하는 것이 대단히 중요한 과제임을 알 수
있다.

4. 현대 그리스도인의 신앙적 욕구

교회가 성장한다는 말은, 기존 교인들이 하나님의 말씀에 잘 훈련되어 불신자를 전도하여 하나님의
경외하는 그리스도인으로 세워나가며, 그들이 또 다른 사람들을 제자 삼는 예수님의 말씀이 실천되는
것이다. 그것이 가능하게 하려면 기존 교인들이 교회 안에서 잘 훈련되어야 하는데, 오히려 교회를
떠나는 성도들이 많아졌다.
교인들이 교회를 떠나는 원인은, 교인들이 교회에 여러 이유로 실망했기 때문이다. 정치, 경제,
사회, 문화 영역에서의 상황적 변화가 교회 이탈을 촉발하여 교회의 쇠퇴를 가져오게 된다.158

워런

하르트만(Warren J. Hartman)은 교인이 교회 안에서 받아지고, 사랑받고 있다고 느끼지 못할 때,
소속감을 느끼지 못할 때, 다른 교인들이 그에 대하여 사랑과 관심을 보이지 않을 때, 교회가
제공하는 것이 적절하지 않다고 느낄 때, 그들의 여가를 추구하기에 교회 생활이 너무 바쁘다고 느낄
때, 교회를 떠나기 쉽다고 말한다.159
또한, 교인이 교회를 떠날 때는, 그들이 원했던 다양한 신앙적 욕구들이 충족되지 못할 때이다.
교인들의 무관심이나, 갈등이 해결되지 않을 때, 또한 목회자 그리고 성도들 간의 불화가 있을 때,
설교에 만족하지 못하고 영적 갈급함을 느낄 때, 교리적인 갈등이 있거나 신앙생활 방식의 차이를
받아들이지 못할 때 등등 많은 이유가 있다.
교인들이 회심하거나 수평 이동 할 때 그 마음속의 욕구는 다음과 같다.

158) 교회성장연구소, 「교회선택의 조건」(서울: 교회성장연구소, 2004), 155.
교회성장연구소에서 2003년 한국교회의 수평이동 현상에 대해서 조사했는데, 그 연구결과를 발표한 것을 「교회선택의
조건」이라는 이름으로 2004년에 출간했다.
159) Warren J. Hartman, Membership Trends; A Study of Decline and Growth in the United Methodist Church 19491975(Naschville; Discipleship Resources, 1979), 「교회선택의 조건」(서울: 교회성장연구소, 2004), 155. 에서 재인용.
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<표 3-7> 교인욕구집단 세분화 구성비율160

44.4%

50%

41.8%

40%
30%

21.7% 20.2%

20%

13.7%
11.2% 12.9%
10.9% 11.8% 11.8%

10%
0%
영적생활

종교생활

신앙생활

사회봉사생활

종교생활

중시형

중시형

중시형

중시형

무시형

수평이동신자(총950명)

회심성도(총233명)

교인의 신앙 욕구 유형을 5가지로 나눠진다. 첫째, ‘영적생활 중시형’으로 영적 욕구에 대한
것이다. 이들은 구원과 영생, 하나님과의 깊은 교제, 영적 성숙 및 헌신에 관심이 있다. 둘째,
‘종교생활 중시형’으로 영적인 욕구와 함께 사회적인 욕구도 가지고 있다. 이 사회적 욕구는 국가와
민족의 구원, 사회봉사와 구제, 사람들과의 교제를 말하는 것으로, 이들은 교회 내에서 영적 욕구와
사회적 욕구를 다 원한다. 셋째, ‘신앙생활 중시형’으로 심리적이고 육체적인 욕구를 가지고 있다.
심리적 욕구는 내면의 평화, 내적 상처의 치유, 가정의 행복, 자녀교육 등과 같은 것이고, 육체적인
욕구는 몸의 건강, 직장과 사업의 형통과 같은 욕구이다. 넷째, ‘사회봉사생활 중시형’으로 사회
봉사적 욕구를 의미하는데, 이는 국가와 민족의 구원, 사회봉사와 구제, 사람들과의 교제 등을
원한다. 마지막 다섯째, ‘종교생활 무시형’인데, 이들은 영적 욕구와 사회적 욕구에 별로 관심이 없는
사람들이다.161
대체로 한국교회의 교인들이 교회의 본질로서 예배와 설교, 그리고 기도를 우선순위로 뽑았다는

160) Ibid., 155. 원 도표는 이 책을 참고하라.
161) Ibid., 76-78.
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것은, 좋은 교회의 모습으로 예배를 우선시하고, 그 다음으로 지역사회 봉사를 생각한다고 볼 수
있다. 이 조사에서 보여주는 또 다른 자료는 회심 성도의 출석교회 만족도이다. 회심 성도는
바람직한 교회상으로 예배 자체(예배, 기도, 찬양, 설교 / 56/4%)가 가장 많이 나왔고, 그 다름으로
전도, 선교(48.6%)이고, 지역사회 봉사와 구제는 25.5%이다. 또한, 바람직한 목회자상으로는
목회자의 깊은 영성(59.8%), 훌륭한 인격과 품성(56.2%), 교인 관리(36.9%), 설교(25.3%),
리더십(14.1%)으로 나타났다.162
오늘날 한국의 현대 기독교인들이 교회를 떠나는 중요한 이유가, 교회를 선택하는 이유가 된다.
이전 교회에서 목회자의 인격에 실망했다면, 인격적인 목회자를 찾고, 영적인 갈급함을 그리워했던
사람은 영적인 만족감을 주는 교회를 찾게 된다. 이사 등과 같은 사회적 요인으로 불가피하게 교회를
옮겨 선택하게 될 때, 가장 중요한 요인은 바로 담임목사이다. 그의 인격과 설교, 인지도가 교회
선택요인의 48.3%를 차지한다.163 그리고 중요한 것이 영적 만족과 예배 분위기, 교우들의 친절이다.
즉 오늘날 많은 교인들과 잠재적 교인들이 요구하는 교회의 모습의 첫 번째가 예배가 바르게
회복되는 것임을 알 수 있고, 목회자의 인격과 삶을 통해서 전달되는 설교의 중요성이 가장
강조된다고 볼 수 있다.
2000년대를 넘어서 있는 한국사회는 그 이전 교인들보다 의식 수준, 교육 수준이 높아짐으로 그
기대치가 향상되면서, 교회에 기대하는, 목회자에게 기대하는 요구나 기대도 커지게 되었다.
그렇기에 이러한 기대가 충족되지 않으면, 그리고 앞으로의 기대도 생기지 않으면, 교회를 옮기게
된다. 이러한 교인들의 욕구(Needs)는 결코 간과할 수 없다. 에이브러햄 매슬로우(Abraham H.

Maslow)의 ‘욕구단계설’에 의하면 이미 만족한 욕구는 동기부여가 되지 않기 때문이다.164 성도들의
욕구가 세속적인 것이 아니라면, 신앙적 결단과 믿음의 삶에 대한 실천에 대한 욕구라면, 교회는
더욱 성숙함으로 반응해야 할 것이다.

162) Ibid.
163) Ibid.
164) 장은일, 「신사도적교회 만들기 10단계 전략」(서울:기독신문사, 2000), 111.
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오늘날의 한국 교회는 매우 큰 위기 속에 있다. 사회적 요인과 교회 내의 요인으로 인해서 기독교
성장은 이루어지지 않고 있다. 이 사회는 점차 고령화 사회로 접어들고 있으며, 교회 내의 여러
문제로 인해서 기독교에 대한 인식은 더 낮아지고 있다. 특별히 다음 세대를 출산을 하는 세대인
30대가 교회에 대한 부정적 시각을 더 많이 가지고 있다는 것이 더 큰 위기임을 말해준다. 그러므로
교회는 반드시 30-40대를 잡아야 한다.

오늘날 교회 성장의 전략을 말할 때, 일반적인 교회

성장에서 더 나아가, 특별히 30대를 위한 교회 성장에 대한 대안이 필요한 시점이다. 인구의 허리에
해당하는 30대의 성장이 다음세대의 성장을 이끌며, 미래를 대비할 수 있게 된다.
그러므로 교회는 더는 본질이 아닌 것의 구습에 얽매이면 안 된다. 게츠가 말한 것처럼, 성경의
원리가 우리 시대의 문화 속에서 바르게 표현되어야 한다. 교회의 진정한 본질이, 변화되는 시대
속에서 변화된 모습으로 적용되어야 한다. 앞에서 지적한 것처럼, 2000년대를 넘어서면서 지식
정보량이 73일 만에 두 배로 증가한다고 한다. 현대 사회는 세대 간 문화가 빠르게 변하고 있다.
교회가 이 문화적 적절성을 찾지 못한다면, 교회 내에 젊은 세대들은 교회에 더는 매력을 느끼지
못할 것이다. 교회에 매력을 느끼지 못하는 그들의 신앙을 옳다고 말하는 것이 아니라, 그들이 교회
안에 있을 때 믿음의 양육이 가능하기 때문이다. 예수님이 말씀하셨던 새 포도주는 새 부대에
넣는다(막2:22)는 말씀을 다시 기억해야 할 시대이다.

제 4 장
부산행복한교회의 성장요인에 관한 설문조사

1. 설문조사의 목적과 절차

1) 설문조사의 목적
본 설문조사의 목적은 부산행복한교회에 등록한 성도들을 통해서, 그들의 등록한 이유를 파악하여
부산행복한교회의 성장요인을 분석하는 것이다. 연구자는 부산행복한교회를 개척한 담임목사로서
지난 14년간 교회를 이끌어 왔다. 본 연구를 통하여 어려움을 겪고 있는 한국 교회에 작은 사례를
제시하고자 하는 것이 본 설문의 목적이다

2) 참가자
부산행복한교회에 등록한 19세 이상 성도 893명중165, 설문조사에 응한 성도는 538명이다.

3) 설문조사의 절차와 방법
본 연구원은 이 조사를 위해서 부산행복한교회의 당회에 ‘부산행복한교회의 성장요인분석’을 위한
설문조사 허가를 요청했다. 당회의 허가 후, 리버티 대학교 The Institutional Review Board (IRB)를
통해 이 설문을 승인 받았다. 설문조사는 2016년 7월 10일에서 17일 사이에 설문지를 통한
설문조사 형식으로 진행되었다. 연구자는 교인들 전체에 광고 하고, 셀 예배 시간을 통해서
설문조사를 했다. 설문조사를 작성한 인원은 총 545명이 있었으나, 잘못 기재한 7명을 제외하고
538명이 최종적으로 설문조사에 응했다. 참여자의 나이는 기본적으로 10년 단위로 정했지만, 19세에
해당하는 나이는 20-29세로 통합해서 분류했고, 60세 이상은 전체를 한 세대로 통합했다.

165) 2016년 7월 3일 기준.
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4) 설문조사의 질문 내용
본 설문은 총 29개의 질문으로 이루어져 있다. 크게 6가지 항목으로 나누어져 있다. 개인적인
질문 외에는 교회의 성장요인을 분석하기 위해서 복수응답을 하는 항목과 그 가운데 주요요인을
선택하는 질문으로 만들어졌다. 또한 현재 부산행복한교회를 평가하는 항목은 5단계로 나누어
평가하도록 하였다.
본 설문의 제목은 ‘부산행복한교회 성장 요인을 위한 질문’이고, 개인적인 질문, 부산행복한교회를
선택한 이유에 대한 질문, 교회를 떠났거나 옮겨오게 된 이유에 대한 질문, 부산행복한교회에
정착하게 된 이유에 대한 질문, 현재 부산행복한교회에 대한 질문, 부산행복한교회가 나아갈
방향성에 대한 질문으로 구성되어 있다. 설문의 내용은 다음과 같다.

[1. 개인적인 질문]
1. 귀하의 성별은 무엇입니까?
2. 귀하의 연령은 얼마나 되셨습니까?
3. 기독교 신앙생활을 하신 연수는 얼마나 됩니까?(부산행복한교회를 포함해서)
4. 부산행복한교회에 다닌 연수는 얼마나 됩니까?

[2. 부산행복한교회를 선택한 이유에 대한 질문]
1. 당신이 부산행복한교회를 등록하기까지, 몇 교회를 탐방했습니까?
2. 당신은 부산행복한교회에 등록할 때 얼마나 오랜 기간 지켜봤습니까?(처음 방문하고, 실제적
으로 등록할 때 까지)
3. 당신이 부산행복한교회에 등록하게 된 신앙적 배경은 무엇입니까?
4. 당신이 부산행복한교회를 등록할 때, 어떤 부분에서 매력을 느꼈습니까? (복수응답)
5. 위의 4번의 대답 중에서, 당신이 부산행복한교회를 등록하는데 가장 중요하게 여긴 것은 무
엇입니까? (1-2개 정도 답해주세요)
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[3. 교회를 떠났거나 옮겨오시게 된 이유에 대한 질문]
* 부산행복한교회에서 처음 신앙생활을 시작하신 분은 해당되지 않습니다.
1. 이전교회에서 신앙을 떠나게 된 이유나 교회를 옮겨야겠다고 생각한 이유가 무엇입니까? (복
수응답)
2. 위의 1번의 답 중에서, 교회를 옮기거나 떠나게 된 가장 결정적 요인은 무엇입니까?
(1-2개 정도 답해주세요)

[4. 부산행복한교회에 정착하게 된 이유에 대한 질문]
1. 당신이 부산행복한교회를 등록하고 난 뒤, 시간이 지나면서 교회에 대해서 더 좋은 마음을
품게 된 것은 무엇입니까? (복수응답)
2. 1번의 답 중, 교회에 정착하는데 가장 자신에게 좋은 영향을 준 것이 무엇입니까?
(1-2개 정도 답해주세요)

[5. 현재 부산행복한교회에 대한 질문]
1. 부산행복한교회의 설교는 성경적이라고 느끼십니까?
2. 부산행복한교회의 설교에서 은혜를 받으십니까?
3. 부산행복한교회의 축제식 주일예배 찬양에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4. 예배 중의 유아 축복에 대한 의견은 무엇입니까?
5. 당신이 보기에 교인들은 친절하며 서로 사랑하고 있다고 느끼십니까?
6. 교회의 외부적인 환경(교통, 주차 등)에 대해서 어떻게 생각하십니까?
7. 무기명 헌금과 건물을 가지지 않는 것과 같은 담임 목회자의 목회 철학에 대한 당신의 생각
은 무엇입니까?
8. 교회 리더들의 권위에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
9. 교회 지도자들의 본이 되는 삶에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
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10. 부산행복한교회의 양육에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
11. 부산행복한교회 목회 비전처럼 다음세대를 세워가는 일에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
12. 부산행복한교회의 전도에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
13. 부산행복한교회의 선교에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
14. 부산행복한교회의 구제에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?

[6. 부산행복한교회가 나아갈 방향성에 대한 질문]
1. 앞으로 부산행복한교회가 어떤 부분에서 더 발전하기를 바라십니까? (복수응답)
2. 위의 답 중, 가장 시급하게 실천해야 한다고 느끼는 것은 무엇입니까? (1-2개 정도 답해주세
요)

5) 설문조사의 한계
본 설문지는 부산행복한교회의 성도들을 대상으로 했는데, 그 설문조사가 셀 예배 때와 주일
광고를 통해서 적극적으로 설문조사에 응한 성도들이 대상이었다. 그러므로 교회생활이나 성도들과의
관계에 적극적으로 임하는 사람들이 많이 참여하고, 교회생활이나 성도들과의 관계에 소극적
성도들은 참여율이 낮은 관계로 모든 구성원의 의사가 정확하게 표현되지 않을 가능성이 있다.

2. 설문조사의 분석과 결과
본 연구자는 설문에 참여한 모든 데이터를 SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) 12.

Version을 통해 분석하였다. 설문결과는 빈도 분석을 통해 원 그래프 형태와 막대 그래프 형태를
통해서 나타내었고, 그 응답의 인원수와 퍼센트 방식을 혼용하였다.

1) 개인적인 질문에 대한 분석.
설문에 참여한 538명중, 남녀의 비율은 남 234명으로 43.5%이고, 여 304명으로 56.5이다.
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<표 4-1> 성별

1-1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

남 234명

여 304명

(43.5%)

(56.5%)

이 중 20대 이하(19-29세)는 127명으로 23.6%이고, 30대(30-39세)는 162명으로 30.1%이고,
40대(40-49세)는 142명으로 26.4%이고, 50대(50-59세)는 67명으로 12.5%이고, 60세 이상은
40명으로 7.4%이다.

<표 4-2> 나이

1-2. 귀하의 연령은 얼마나 되셨습니까?
60대 이상
40명 (7%)

20대 127명
(24%)

50대 이상
67명
(13%)

40대 142명
(26%)

30대 162명
(30%)

참여자들 가운데 기독교 신앙생활을 한 연수는 1년 이하가 7명으로 1.3%이고, 1-2년은 41명으로
7.6%이고, 3-5년은 83명으로 15.4%이고, 6-10년은 102명으로 19%이다. 가장 많은 비율이, 11년
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이상으로 305명 56.7%이다.

<표 4-3> 신앙생활 연수

1-3. 기독교 신앙 생활하신 연수는 얼마나 됩니까?
1년이하 7명

1-2년 41명

(1.3%)

(7.6%)
3-5년 83명
11년 이상

(15.4%)

305명 (56.7%) 6-10년 102명
(19%)

특별히 부산행복한교회를 다닌 연수는, 1년 이하가 53명으로 9.9%이고, 1-2년이 67명으로
12.5이며, 3-5년은 155명으로 28.8%이고, 6-10년이 184명으로 34.2%이다. 그리고 교회 개척
14년의 기간 동안 11년 이상 출석하고 있는 성도도 79명으로 14.7%를 차지하고 있다.

<표 4-4> 부산행복한교회 출석 연수

1-4. 부산행복한교회를 다닌 연수는 얼마나 됩니까?
1년이하 53명
11년 이상
79명 (14.7%)

(9.9%)
1-2년 67명
(12.5%)

6-10년 184명
(34.2%)

3-5년 155명
(28.8)
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2) 부산행복한교회를 선택한 이유에 대한 분석
참여자 중 교회를 선택할 때 몇 개의 교회를 탐방했는지에 대해서는 가장 높은 비율이 0~1개
교회가 256명으로 47.6%를 차지한다. 두 번째가 2-3개 교회가 189명으로 35.1%이다. 세 번째는
4-5개 교회로 63명 11.7%이고, 네 번째는 5-7개 교회로 17명 3.2%이다. 다섯 번째로 8개 교회
이상을 탐방하고 본 교회로 등록한 사람도 13명으로 2.4%에 이른다.

<표 4-5> 부산행복한교회 등록 전 탐방 교회 수

2-1 부산행복한교회를 등록하기 까지 탐방한 교회수
6-7개 17명

8개이상 13명

(3.2%)

(2.4%)

4-5개 63명
(11.7%)
1개 이하
256명 (47.6%)
2-3개 189명
(25.1%)

그렇다면 부산행복한교회를 등록하기 위해서 본 교회를 탐방하는 기간은 얼마인가? 라는 질문에,
‘1주를 지켜보고 등록했다’의 비율이 15명으로 28.1%이다. 가장 많은 비율은 2주-1개월로 185명
34.4%이다. 2-3개월도 89명으로 16.5%이고, 4-6개월도 59명으로 11%였다. 7개월-1년도 26명으로
4.8%이고, 1년 이상의 지켜본 기간을 말한 성도도 28명으로 5.2%에 이른다.
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<표 4-6> 부산행복한교회에 등록하기까지 걸린 기간

2-2. 등록하기 까지 지켜본 기간

1년이상 28명

7개월-1년

(5.2%)

26명 (4.8)
4-6개월 59명
(11%)

1주 151명
(28.1%)

2-3개월 89명
(16.5%)

2주-1개월
185명
(34.4%)

부산행복한교회를 등록할 때 ‘신앙적 배경이 무엇인가?’에 대한 질문에, 처음 예수를 믿는다는
초신자의 비율이 67명으로 12.5%이고, 과거 예수를 믿었다가 여러 가지 사정으로 교회를 다니지
않다가 돌아온 신자166의 비율이 59명으로 11%이다. 그리고 기존 예수를 믿는 신자로서 수평 이동한
성도가 412명으로 76.6%이다.

166)

이들을 표에는 ‘돌아온 탕자’라고 표현했다.

72

<표 4-7> 부산행복한교회 등록 당시 신앙배경

2-3. 부산행복한교회를 등록할때 가진 신앙배경
처음 믿는다
67명 (12.5%)
돌아온 탕자
수평이동

59명 (11%)

412명
(76.6%)

다음은 교회를 등록할 때 매력을 느꼈던 부분에 대한 조사이다.
여기에 대한 응답항목은 총 16가지이다; “① 역동적인 예배(찬양) ② 담임목사의 설교 ③ 예배중의
유아 축복 ④ 밝은 교회 분위기 ⑤ 성도들의 친절 ⑥ 주차와 외부환경(학교운동장) ⑦ 무기명 헌금
⑧ 담임목사의 목회 철학 ⑨ 교회 직분자들의 헌신 ⑩ 셀 가족의 친밀함 ⑪ 체계적인 양육 ⑫ 교회
지도자들의 하나됨 ⑬ 지도자와 성도간의 만족할 만한 의사소통 ⑭ 교회 지도자들의 탈 권위주의 ⑮
전도와 선교와 구제를 잘해서 ⑯ 다음세대 사역을 잘해서”
이 항목에 대해서 2개 이상의 복수응답을 하게 했는데, 그것은 부산행복한교회를 등록하게끔
마음을 열게 된 이유에 대해서 여러 가지 요인이 있을 수 있음을 반영한 것이다.
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<표 4-8> 부산행복한교회 등록 이유

2-4. 부산행복한교회를 등록할때 매력을 느꼈던 부분
80
70

69.1
61.6

60

50.8

50

40.2

40

35.8

34.3

34.6
27.6

30

30

20

9.7

5.8

10

29.4

25

24.2
8.9

3.5

다음세대 사역

전도 선교 구제

탈 권위주의

만족한 의사소통

지도자의 하나됨

체계적인 양육

셀 가족의 친밀함

직분자들의 헌신

목회 철학

무기명 헌금

주차와 외부환경

성도들의 친절

밝은 교회 분위기

예배중의 유아축복

담임목사의 설교

역동적인 예배(찬양)

0

위의 표에서 보듯이, 부산행복한교회를 등록할 때 가장 큰 매력을 느낀 것이 예배와 관련된
항목이다. 표에서 붉은색으로 표시했는데, 역동적인 찬양이 371명으로 69.1%이고, 담임목사의
설교가 273명으로 50.8%이며, 예배 중의 유아축복이 216명으로 40.2%이다. 등록할 때 두 번째 큰
요인은 성도들과의 관계성인데, 표에서 노란색으로 표시했다. 항목별로 보면, 교회의 밝은 분위기가
331명으로 61.6%이고, 성도들의 친절함이 184명으로 34.3%이고, 셀 가족의 친밀함이 186명으로
34.6%이다. 즉, 교회를 등록할 때, 가장 우선시하는 영역이 바로 예배와 성도 간의 교제임을 알 수
있다. 이것은 곧 교회의 본질과 연결되는 영역임을 알 수 있다.
위의 항목 가운데서 ‘그 중에서 가장 중요하게 여긴 것을 한두 가지만 선택하라’고 했을 때 가장
높은 비율이 예배와 관련되었는데, 예배 중의 찬양이 288명 44.5%로 1위였고, 담임목사의 설교가
154명 30.1%로 2위였다.
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<표 4-9> 부산행복한교회 등록의 주된 이유

2-5. 부산행복한교회를 등록할때 가장 큰 매력을 느꼈던 부분
50
45

44.5

40
35

30.1

30

25.6

25

10

7.8

6.4

5

6.6

11.3

10

9

6.4

3.5

0.8

1

0.8

만족한 의사소통

13.9

15

지도자의 하나됨

20

0.4

다음세대 사역

전도 선교 구제

탈 권위주의

체계적인 양육

셀 가족의 친밀함

직분자들의 헌신

목회철학

무기명 헌금

주차와 외부환경

성도들의 친절

밝은 교회 분위기

예배중의 유아축복

담임목사의 설교

역동적인 예배(찬양)

0

앞의 표 4-9를 통해 성도들이 교회를 선택할 때 가장 먼저 고려하는 것이 예배의 영역임을 알 수
있다. 특별히 부산행복한교회의 경우는 그 예배 가운데 찬양과 관련되어 역동적이라고 느끼는 예배가
가장 중요한 요소임을 알 수 있다. 의외로 많은 사람이 찬양을 설교보다 우선순위에 두었다.
그렇다고 해서 이 조사가 설교의 가치를 무시한다는 것은 아니다.

167

예배에서 찬양의 가치를 얼마나

중요하게 생각하는지를 엿볼 수 있다. 따라서 찬양과 설교를 합친다면, 교회를 등록하는 사람들이
무엇을 가장 중요하게 여기는지 알 수 있다. 부산행복한교회의 한정된 조사이지만, 이 조사에서 볼
수 있는 것은, 설교 못지않게 찬양을 통해서 만족감을 얻게 되는 것을 더 중요한 요소로 작용했다는
것이다.

167) 설교에 대한 만족도는 <표 4-15, 16>을 참조하라.
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세대별로 부산행복한교회의 예배에 대한 의식은 다음 표와 같다.

<표 4-10> 세대별 예배찬양 만족도

세대별 예배찬양 만족도
100%
90%
80%
70%

25
79

96

83

19

60%

매우만족한다

50%

대체적으로만족한다

40%
20%
10%
0%

상관없다

32

30%
43
4

59
6

16

52
6

조금불편하다
매우불편하다

8

4

위의 도표에서 보듯이, 예배 찬양의 만족도는 전 세대에서 절대적으로 높은 편이다. 20-40대뿐만
아니라 50대가 넘는 세대에서도 그 만족도가 매우 높다는 사실을 알 수 있다. 이 조사의 한계는
이런 예배를 불편하게 여기지 않은 성도들만 정착했다는 것이다. 그러나 교회의 짧은 역사 속에서
부흥한 주요 요인이 예배와 그 안에 있는 찬양이 매우 중요했다는 것을 여실히 드러낸다.

3) 이전 교회를 떠났거나 옮겨오게 된 이유에 대한 분석
여기에 대한 응답항목은 총 16가지이다; ① 학업과 직장 등의 이유로 지역 이동(이사) ② 담임목사
의 설교에 동의하지 않아서 ③ 교회 지도자(목사와 장로)들의 분열과 싸움 때문에 ④ 교회 안에서 일
어난 죄악 때문에(성적타락, 재정사고 등등) ⑤ 교회 지도자들의 독선적 행동 때문에(의사소통의 부
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재) ⑥ 성도들간의 다툼 때문에(재정문제, 사기사건, 일반적 다툼) ⑦ 자녀들의 신앙 양육 때문에 ⑧
은혜의 통로가 없어서(양육의 부재 또는 불만족) ⑨ 선교나 구제 같은 대 사회적 행동에 대한 불만
⑩ 담임목회자의 목회 철학에 대해서 동의하지 않기 때문에 ⑪ 사회에서 일어난 교회에 대한 부정적
뉴스로 인하여 교회 자체가 싫어져서 ⑫ 신앙 자체에 대한 회의 때문에 ⑬ 교회가 너무나 세속화 되
어서 ⑭ 교회 지도자의 권위주의에 염증을 느껴서 ⑮ 결혼으로 인해서 배우자 교회로 이동 ⑯ 가족
과 한 교회를 다니기 위해서.
이 항목에 대해서 2개 이상의 복수응답을 할 수 있게 했다. 그것은 이전 교회에서 왜 떠나게
되었는지를 분석하는 것으로, 교회를 옮기는 것은 복합적인 요인이 적용되기 때문이다. 이 부분의
항목에서는 부산행복한교회에서 처음 신앙생활을 하는 초신자의 경우는 제외했다. 그들이 교회를
떠났거나, 옮겨온 이유의 가장 높은 비율은 교회 안에서 은혜의 통로가 막혔기 때문이라는 답변이
가장 높았는데, 158명으로 35.4%였다. 이와 유사한 항목인 설교에 동의하지 못해서가 55명으로
12.3%이었다. 이사와 같은 지역이동, 가족이 한 교회를 다니기 위한 이동, 그리고 결혼을 계기로
배우자의 교회로 이동한 이 3가지를 제외하면, 모든 항목이 교회에 대한 부정적 가치 때문이다. 이
부정적 요인 중에서 두 번째로 높은 항목은 지도자의 독선적 행동인데, 111명으로 24.9%였다. 그와
유사한 항목이 지도자의 분열인데 73명으로 16.4%이고, 목회철학에 반대하는 이유도 71명으로
15.9%에 이른다. 여기에서 지도자는 담임 목회자와 당회를 의미한다.
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<표 4-11> 이전 교회에서 떠나온 이유

3-1. 교회를 떠났거나 옮겨오신 이유
40

35.4

35
26.9

24.9

12.6

11.7

13.9
9.4

10

9.9

교회가 싫어짐

0.4

목회 철학 반대

은혜의 통로

자녀 신앙 양육

성도들간의 다툼

지도자의 독선적 행동

교회안의 죄악

지도자 분열

설교 비동의

지역이동(이사)

0

교회의 대 사회적 행동…

2.5

5

6.7

가족 교회로 이동

12.3

15

18.4

15.9

15

배우자 교회로 이동

16.4

지도자의 권위주의

20

교회의 세속화

25

신앙 회의

30

위의 질문 중 교회를 완전히 떠났다가 다시 교회로 돌아오게 된 것과 수평 이동의 이유 중 가장
결정적 이유를 1-2가지만 선택하게 했는데, 이 질문에 대한 분석에서도 앞의 결과와 같았다. 가장
높은 비율이 이사와 같은 지역이동으로 95명 21.9%이고, 두 번째로 높은 비율이 ‘은혜의 통로가
없어서’로서 88명으로 23%이다. 설교와 관련된 항목도 27명으로 6.2%이다. 즉 교회 안에서 은혜를
받지 못한다고 느낄 때 교회이동을 심각하게 고민하게 됨을 알 수 있고, 또한 결정적 이유가 됨을 알
수 있다. 이 질문에서 가장 낮은 비율을 나타낸 2번째가 구제와 지역사회 섬김과 같은 교회의 대
사회적 행동인데 3명으로 0.7%이다. 이 항목이 낮다는 것은 ‘대 사회적 섬김의 영역’이 교회를
떠나거나 옮기는데 결정적 이유가 아님을 알 수 있다.
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<표 4-12> 교회를 옮긴 결정적 이유

3-2. 교회를 옮겨오거나 떠난 가장 결정적 이유
25

21.9

20.3

20
15

10.4

10

6.2

10.4
5.1

4.2

5

7.6

7.2

6.9

9.5
5.5

8.3
5.3

0.9

0.7

가족 교회로 이동

배우자 교회로 이동

지도자의 권위주의

교회의 세속화

신앙 회의

교회가 싫어짐

목회 철학 반대

교회의 대 사회적 행동 부재

은혜의 통로

자녀 신앙 양육

성도들간의 다툼

지도자의 독선적인 행동

교회안의 죄악

지도자의 분열

설교 비동의

지역이동 (이사)

0

4) 부산행복한교회에 등록하고 난 뒤 정착에 도움이 된 요인에 대한 분석
이 질문은 등록한 요인과 정착한 요인을 구분하기 위한 것이다. 성도가 교회를 이동하거나 새롭게
믿고자 할 때 가장 중요하게 바라보는 것과 실제로 등록하고 난 뒤에 정착하는 것은 다르기
때문이다. 역시 이 항목도 첫 번째 질문에는 복수 응답을 하게 했고, 두 번째는 가장 결정적 요인은
1-2가지만 선택하도록 했다. 이 항목도 처음 교회를 등록할 때 매력을 느꼈던 것과 동일하게 항목을
정함으로써, 비교할 수 있도록 했다.
이 항목에서 40%가 넘는 것은 4가지로 나타났는데, 가장 높은 비율은 ‘역동적 예배(찬양)’로서
319명 59.4%였다. 두 번째가 ‘셀 가족의 친밀함’이 302명으로 56.2%이다. 세 번째가 ‘담임목사의
설교’로서 277명 51.6%이고, 네 번째가 ‘밝은 교회 분위기’ 로서 256명 47.7%였다. 이 분석에
의하면 교회를 등록할 때 가장 크게 고려했던 요인과 함께 성도의 친밀함으로 나타난 교제의
영역에서 정착의 큰 이유가 발견된다. 그리고 다섯 번째, 여섯 번째 항목이 ‘체계적인 양육’이고,
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‘다음 세대 사역’이었다.

<표 4-13> 부산행복한교회 등록 후 정착하게 된 요인

4-1. 교회에 등록 후 더 좋은 마음을 갖게 된 요인
70
60

59.4

56.2

51.6

47.7

50
40

34.5

29.2 29.9

29.8

30

38.5

34.5

36.3
27.4
16.4

20

13.2

6.3

10

5.4

다음세대 사역

전도 선교 구제 사역

탈 권위주의

만족한 의사소통

지도자의 하나됨

체계적인 양육

셀 가족의 친밀함

직분자들의 헌신

목회 철학

무기명 헌금

주차와 외부환경

성도들의 친절

밝은 교회 분위기

예배중의 유아축복

담임목사의 설교

역동적인 예배(찬양)

0

위의 항목 중에서 교회에 정착하는데 가장 자신에 좋은 영향을 준 것은 ‘셀 가족의 친밀함’이었다.
169명으로 33.1%였다. 두 번째 세 번째 요인이 예배와 관련된 ‘역동적인 예배(찬양)’와 ‘담임목사의
설교’였다.
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<표 4-14> 부산행복한교회 등록 후 정착하게 된 주된 요인

4-2. 교회에 등록후 정착에 가장 좋은 영향을 준 것
35

33.1
30.3

30
24.7

20

15.7

15

15.1

11.4

2

1

0.8

전도 선교 구제

체계적인 양육

셀 가족의 친밀함

직분자들의 헌신

목회 철학

무기명 헌금

성도들의 친절

밝은 교회 분위기

예배중의 유아 축복

담임목사의 설교

역동적인 예배(찬양)

0

주차와 외부환경

0

탈 권위주의

5

6.5

3.9

의사소통 만족

6.1

3.9

지도자의 하나됨

10

10.6

8.4

다음세대 사역

25

5) 현재 부산행복한교회의 평가에 대한 분석
현재 부산행복한교회에 대한 평가는 총 14가지 질문으로 이루어졌다. 앞에서 질문했던 등록요인과
정착요인에 대해서 각각의 만족도를 조사했다.

(1) 설교는 성경적인가?
‘설교가 성경적이냐?’라는 질문은 다음 질문인 ‘설교에 은혜를 받는가?’와는 구별한 질문이다.
그것은 성도들이 목사의 설교에서 비성경적이라고 느끼는 경우가 많으므로 구분하였다. 이 질문에서
긍정적인 2가지 대답을 합치면, 443명으로 89.8%이다. ‘보통이다’까지 합치면 만족도는 97.4%이다.
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<표 4-15> 성경적 설교에 대한 만족도

5-1. 성경적 설교
매우 성경적

45.2%

대체적으로 성경적

44.6%

보통이다.

7.6 %

비 성경적

0.2%

매우 비성경적

2.4%
0

10

20

30

40

50

(2) 설교에 은혜를 받는가?
이 항목의 만족도에서 ‘그렇다’에 해당하는 두 가지 항목을 합치면 88.3%로서 매우 높다. 성도들의
대부분이 부산행복한교회에서 신앙생활에 만족하고 있음을 알 수 있다.

<표 4-16> 설교에 대한 만족도

5-2. 설교에 은혜를 받는가?
매우 그렇다.

34.8%

대체적으로 그렇다.

53.5%

평범하다.

9.5 %

별로 그렇지 않다.

2%

전혀 그렇지 않다.

0.2%
0
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20
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(3) 축제식 주일 예배 찬양에 대해서 어떻게 생각하십니까?
이 항목에서는 ‘매우 만족한다.’의 응답률이 302명으로 56.1%를 넘는다. ‘만족한다.’의 2가지
항목을 합치면, 504명으로 93.6%에 이른다. 설교와 함께 예배시간에 대한 만족도가 매우 높다.
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<표 4-17> 축제식 주일 찬양에 대한 만족도

5-3. 축제식 주일 찬양은 어떻는가?
매우 만족한다.

56.1%

대체적으로 만족한다.

37.5%

상관없다.

5.2 %

조금 불편하다.

1.1%

매우 불편하다.

0%
0
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20
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(4) 예배 중에 진행되는 유아 축복 시간에 대해서는 어떻게 평가하는가?
이 항목에서도 ‘매우 만족한다’의 항목이 400명으로 무려 74.3%를 차지한다. ‘대체적으로
만족한다’의 항목까지 합치면, 521명으로 96.8%에 이른다.

<표 4-18> 예배 중 유아축복에 대한 만족도

5-4. 예배 중의 유아축복
매우 만족한다.

74.3%

대체적으로 만족한다.

22.5%

그저 그렇다.

2.6 %

조금 방해가 된다.

0.6%

불필요한 순서이다.

0%
0
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(5) 교인들은 서로 친절하며 서로 사랑하는가?
이 항목에서 ‘매우 그렇다’와 ‘대체적으로 그렇다’의 긍정적 평가가 468명 87%에 이른다. 처음
교회에 온 많은 분이 성도들의 밝은 모습에 매료 당한다. 예배시간에 흘러온 은혜가 성도들의 마음을
밝게 하고, 그것이 교회 전반에 나타나고 있는 모습을 확인할 수 있다.
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<표 4-19> 교인들의 친절에 대한 만족도

5-5. 교인들은 친절하며 서로 사랑하는가?
매우 그렇다.

27%

대체적으로 그렇다.

60%

보통이다.

11.7%

별로 그렇지 않다.

1.1%

전혀 그렇지 않다.

0.2%
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(6) 교회의 외부적인 환경(교통, 주차 등)에 대해서 어떻게 생각하십니까?
부산행복한교회는 자기 건물을 가지고 있지 않고, 도심 중앙에 있는 학교 강당을 이용해서 예배를
드리고 있다. 주일 예배 시, 학교 주차장을 이용하여 일반적인 교회에 비해서 주차에 용이하고,
편리한 대중교통으로 인한 접근성이 좋은 편이며, 학교 운동장 사용을 통한 외부 환경은 비교적 좋은
편이다. 그래서 교통과 같은 환경적 요인에 대해서 긍정적 평가가 356명으로 65.2%에 이른다.
그런데도 ‘조금 불편하다’의 비율이 68명의 12.6%가 나온 것은 여전히 주차에 어려움을 겪고 있기
때문이다.

<표 4-20> 교회의 외부환경에 대한 만족도

5-6. 교통및 교회 외부환경
매우 만족한다.

20.6%

대체적으로 만족한다.

45.5%

보통이다.

20.1 %

조금 불편하다.

12.6%

매우 불편하다.

1.1%
0
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50
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(7) 무기명 헌금과 건물을 가지지 않는 것과 같은 담임 목회자의 목회 철학에 대한 당신의
생각은 무엇입니까?
교인들이 현대 교회에 가지고 있는 불만을 간접적으로 보여주는 지표로 생각된다. 교회가 건물을
가지는데 재정을 사용하지 않고, 헌금에 대해서도 강요하지 않는 것과 같은 교회의 철학에 긍정적
답변이 무려 512명으로 95.2%이다. 부산행복한교회에 정착하는 성도들이 대부분 교회의 철학에
크게 긍정적인 것을 알 수 있다.

<표 4-21> 교회의 철학에 대한 만족도

5-7. 교회의 철학
55.8%

매우 동의한다.
대체적으로 동의한다.
그저 그렇다.
조금 동의하지 않는다.
전혀 동의하지 않는다.

39.4%
4.1 %
0.7%
0%
0
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(8) 교회 리더들의 권위에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
이 항목은 성도들이 수평 이동하는 주요 요인 중의 하나이다. 이 항목에서도 긍정적 답변이 438명
81%로 나타난다. 이 답변은 결국 교회 리더를 향한 신뢰로 연결되는 부분이다.

<표 4-22> 리더의 권위에 대한 생각

5-8. 리더의 권위에 대한 생각
매우 탈 권위적이다.

32.9%

대체적으로 탈 권위적이다.

48.1%

보통이다.

16.9 %

조금 권위적이다.

1.5%

매우 권위적이다.

0.6%
0
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(9) 교회 지도자들의 본이 되는 삶에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
(8)번 항목에 이어서, 리더의 삶이 성도들에게 어떤 영향을 주는지에 대한 평가이다.
‘본받을만하다’라는 긍정적인 두 가지 평가가 465명으로 86.5%이다. 반면 부정적 평가는 3명으로
0.6%에 불과하다.

<표 4-23> 교회지도자의 본이 되는 삶에 대한 만족도

5-9. 교회 지도자의 본이 되는 삶
매우 본 받을 만 하다.

29.4%

대체적으로 본 받을 만 하다.

57.1%

보통이다.

13 %

조금 본이 되지 않는다.

0.2%

전혀 본이 되지 않는다.

0.4%
0
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40
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(10) 부산행복한교회의 양육에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
부산행복한교회의 양육은 일반적으로 등록하고 8개월 안에, ‘새가족반’과 ‘기초양육반’을 하게 된다.
그리고 크게 필수과정과 선택과정, 리더십 과정으로 이루어진다. 이 양육에 대한 긍정적 평가가
483명으로 89.7%에 이른다. 이 양육에 대한 부정적 평가는 3명으로 0.6%이다. 교회를 이동할 때
주요 요인 중의 하나가 양육과 같은 은혜의 통로가 막힌 것이었는데, 이 양육에서 높은 수준의
만족도가 나온 것은 주목할만한 부분이다.
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<표 4-24> 교회 양육과정에 대한 만족도

5-10. 교회 양육에 대한 만족도
매우 만족한다.

36.4%

대체적으로 만족한다.

53.3%

보통이다.

9.7 %

조금 불만족하다.

0.4%

매우 불만족하다.

0.2%
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(11) 부산행복한교회 목회 비전처럼 다음세대를 세워가는 일에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
많은 부모님의 관심이 자기 자녀들의 신앙 양육인데, 이 항목에서 만족하는 긍정적 비율이
465명으로 86.4%에 이른다. 교회가 특별한 하나님의 부르심168으로 생각하고 달려가는 이 사명에
대해서 전반적으로 만족도가 매우 높은 것을 알 수 있다.

<표 4-25> 다음세대 사역에 대한 만족도

5-11. 다음세대를 세워가는 교회사역
매우 잘한다.

47.4%

대체적으로 잘한다.

39%

보통이다.

11.3 %

조금 부족하다.

1.9%

매우 부족하다

0.4%
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168) 부산행복한교회를 개척한 본 연구자가 교회를 개척하게 된 동기가, 다음세대를 세우라는 하나님의 부르심이었다.
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(12) 부산행복한교회의 전도에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
부산행복한교회의 전도에 대한 평가는 지금까지의 다른 항목에 비해서 ‘보통이다’의 비율이 높은
편이다. 긍정적인 평가는 295명 54.8%로 낮은 편이 아니지만, ‘보통이다’의 평가가 195명으로
36.2%에 이른다. 이것은 앞으로 부산행복한교회가 무엇을 더 발전시켜야 하는지를 보여준다.

<표 4-26> 전도에 대한 만족도

5-12. 전도에 대한 생각
매우 잘한다.

13%

대체적으로 잘한다.

41.8%

보통이다.

36.2 %

조금 부족하다.

8.6%

매우 부족하다.

0.4%
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(13) 부산행복한교회의 선교에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
선교에 대한 성도의 평가는 긍정적 평가가 421명으로 78.2%이다. 부산행복한교회가 주도적으로
사역하고 있는 선교 사역은 코스타리카에 ‘암펠라’라는 선교단체를 조직하고 라틴아메리카의 여러
나라의 목회자를 섬기는 사역을 하고 있다. 이에 대한 성도의 평가는 매우 긍정적임을 알 수 있다.

<표 4-27> 선교에 대한 만족도

5-13. 선교에 대한 생각
매우 잘한다.

29.7%

대체적으로 잘한다.

48.5%

보통이다.

17.1 %

조금 부족하다.

3.7%

매우 부족하다.

0.9%
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(14) 부산행복한교회의 구제에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
구제사역에 대한 성도들의 평가는 긍정적 평가가 354명으로 65.8%이다. 그러나 ‘보통이다’의 평가
도 146명 37.1%에 이른다. 교회가 앞으로 이 부분에서 더욱 열심을 내야 함을 보여주는 대목이다.

<표 4-28> 구제에 대한 만족도

5-14. 구제에 대한 생각
매우 잘한다.

17.1%

대체적으로 잘한다.

48.7%

보통이다.

27.1 %

조금 부족하다.

5.4%

매우 부족하다.

1.7%
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6) 부산행복한교회가 더욱 성장하기 위한 미래방향성에 대한 분석
성도들의 지금까지의 교회 모습을 보면서 앞으로 교회를 향한 기대와 발전방향에 대한 질문이다.
이 항목도, 등록요인과 정착요인과 같은 항목을 사용함으로써 서로 비교할 수 있게 하였다. 또한,
복수 응답으로 하게 함으로써 다양한 요인을 분석하도록 하였다. 다만, 앞에서 한 항목으로 묶었던
‘전도, 선교, 구제’를 구별함으로써 명확한 의사를 표현하도록 하였다.
이 질문에서 가장 높은 비율이 ‘지도자와 성도 간의 만족할만한 의사소통’으로 183명 37%이다.
이것은 기존 교회에서 아파했던 모습들이 부산행복한교회에 일어나지 않기를 소망하는 염원이다.
결국, 이 항목이 보여주는 것이 교회를 향한 기대이기도 하다. 목회자를 비롯한 직분자들과 교회
성도들이 더욱 활기찬 소통을 통해서 교회를 함께 아름답게 만들어 가야 하는 시대의 요구임을 살필
수 있다.
첫 번째와 비슷한 비율로 높은 두 번째 항목은, ‘다음 세대 사역에 더 집중’으로 181명 36.6%이다.
이미 만족도가 매우 높은 항목이지만, 더욱더 잘하기를 바라는 마음을 표현했다. 아울러서 20%를
넘는 항목이 ‘셀 가족의 친밀함’, ‘담임목사의 설교’, ‘주차와 같은 외부환경’, ‘전도’, ‘체계적인 양육’과
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‘역동적인 예배(찬양)’이다. 이것도 역시 이미 만족하고 있지만, 앞으로도 더 발전하기를 바라는
마음이다. 이 질문은 결국 지금 만족하는 것과 상관없이 더욱 발전하기를 바라는 것이 무엇인지를
명확하게 보여주고 있다.

<표 4-29> 부산행복한교회에 기대하는 사역의 방향

6-1. 부산행복한교회가 더 발전하기를 바라는 것
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12.3
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18.8
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13.6 13.2

5
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전도

탈 권위주의

만족한 의사소통

지도자의 하나됨

체계적인 양육

셀 가족의 친밀함

직분자들의 헌신

목회 철학

무기명 헌금

주차와 외부환경

성도들의 친절

밝은 교회 분위기

예배중의 유아축복

담임목사의 설교

역동적인 예배(찬양)

0

위의 항목 가운데 가장 시급하다고 느끼는 것은 첫 번째가 바로 ‘만족할만한 의사소통’으로 81명
21.3%이다. 이 응답은 앞으로 교회가 온 성도들과 어떻게 효율적으로 소통해야 하는지를 고민하게
하는 대목이다. 또한, 그와 함께 ‘다음 세대 사역에 더 집중’도 81명 21.3%이다. 점점 힘들어져 가는
다음 세대 사역에 교회가 온 힘을 기울여 달라고 요구하는 항목이다. 또한 자녀를 가진 부모님의
관심이 어디에 있는지를 잘 보여준다. 상위 세 번째는, ‘주차와 같은 외부환경’이다. 70명으로
18.4%이다. 이것은 쉽게 개선되지 않는 부분이다. 성도들의 바람이 있지만, 오랜 시간 준비해야 할
요소이다.
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<표 4-30> 부산행복한교회의 발전을 위한 시급한 필요

6-2. 부산행복한교회의 발전을 위해서 시급한 것
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0

이상의 설문조사를 보았을 때, 부산행복한교회에 등록한 교인들의 교회 만족도는 매우 높음을 알
수 있다. 그 만족도의 핵심은 예배와 성도 간의 교제의 영역이다. 교회를 떠났거나 수평 이동한 요인
중 교회의 분열과 은혜의 통로가 제대로 이루어지지 않았던 것이 주요 이유인 것은 성도들이 영적
갈급함을 더 이상 채우지 못하면 더는 그 교회에 머물지 않음을 알 수 있다. 그래서 교회를 찾을 때
그러한 갈급함을 채우는 교회를 바라게 된다.
교회가 기존 신자들에게 이러한 갈급함을 채우게 될 때, 성도들은 교회를 향한 만족이 있게 되고,
그 만족감은 새로운 성도들을 향해 나아갈 힘이 된다. 내적으로 하나님과의 관계가 바르게 정립되고,
외적으로 불신자를 향해서 나아가게 된다. 다시 말해서 건강한 교회로 세워질 때, 그 교회는
‘지상대명령’의 사명을 이루는 교회가 될 수 있다. 그 결과는 바로 부흥이며 성장이다.

제 5 장
부산행복한교회의 성장 요인 분석

1. 부산행복한교회의 현황

1) 부산행복한교회 성장 추이
부산행복한교회는 2002년 12월 15일에 첫 예배를 드리면서 시작됐다. 타 교회에서 분립 개척한
교회가 아니며, 재정적 지원도 받지 않았다. 첫 예배에서 등록한 10가정이 첫 교인이었다. 개척에
동참한 성도들은 이전 교회에서 함께 신앙생활을 했던 사람들이었다. 한 가정이 2주 후에 이전
교회로 돌아가서, 실제적으로는 9가정이 함께 교회 개척이 시작되었다.
부산행복한교회의 성장 추이는 다음과 같다169.

<표 5-1> 부산행복한교회 출석현황

부산행복한교회 출석 현황
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169) 2003년 4월까지는 출석 통계가 없다.
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8월

9월 10월 11월 12월
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앞의 연간 출석현황을 연평균으로 나타내면 다음과 같다.

<표 5-2> 년 평균 출석 인원

년 평균 출석 인원
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첫 9년 동안은 매우 빠른 성장 추이를 보였다. 개척 후 2개월 만에 100명을 돌파하고170, 개척
1년 뒤에 200명을 돌파했다. 그리고 이후 매년 7-80명에 가까운 성장곡선을 그렸다. 이 예배 참여
수는 이중 계수를 하지 않은 수이다. 1부 예배 참여자가 2부 예배의 봉사자가 될 때, 그 숫자만큼
제외한 순수 예배 참여자이다.
상가 건물에서 예배를 드리다가, 2008년 학교 강당으로 예배를 드린 후에 교회는 계속해서
성장했다. 이때에도 매년 100명가량 숫자적 부흥을 경험했다. 예배 장소의 이전이 당시 교회
상황에서는 큰 축제의 장이었기 때문에 외형적인 변화로 인해서 정착률이 높아졌을 뿐만 아니라,
부산행복한교회에 대한 좋은 소문이 사람들에게 많이 알려져서 더 많은 사람이 탐방 오며 정착하게
되었다. 그러다 2012년 교회의 큰 변곡점을 맞이한다. 함께 교회를 개척했던 누님 전도사와의
이별이다. 목회적 가치의 갈등으로 인해서 독립하여 개척하기로 하고, 어린아이까지 약 100여 명이
이 개척에 동참했다. 이 분리가 비전에 의한 분리가 아니었고 갈등에 의한 분리였기 때문에, 교회에
상처가 되어 개척에 동참한 숫자보다 더 많은 숫자적 감소가 일어났다.

170) 매 주일 출석통계가 2003년 4월까지 없는데, 이 숫자는 당시 설교 원고 속에 있는 숫자이다.
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그 후 교회는 상처 치유와 본질에 더 집중하게 되었고 그 결과 성도들의 마음이 회복되기
시작했다. 그리고 조금씩 그 숫자를 회복했지만, 숫자적 부흥의 수는 이전보다 줄어들었다. 이때에는
매년 2-30여 명의 수적 증가가 일어났다. 그리고 현재, 2016년 11월의 기준에서 등록 교인
1,460명이며, 2016년 11월 예배 출석 평균은 780여 명이다.171

2) 부산행복한교회 세대별 구조
부산행복한교회의 성장에 매우 중요한 요소는 단순한 수의 증가보다 세대별 구성비가 더 중요한
요소이다. 국가통계포털의 자료에 의하면, 2012년 8월 기준으로 보았을 때, 한국의 총인구가 약
4,779만 명 정도이다.172 한국 전체 인구 가운데 세대별 분포는 다음과 같다.

<표 5-3> 한국 전체 세대별 인구 분포표

한국 전체 세대별 인구분포표
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부산행복한교회가 있는 인구 환경을 고려할 때, 부산의 인구 세대별 분포표는 다음과 같다.

171) 19세 이상의 숫자이며, 이중 계수를 하지 않은 수이다. 매주 2중계수로 빠지는 수가 평균 7-80명에 이른다. 단순한
예배 참여 숫자로만 한다면, 모든 지수에 7-80명을 더해야 한다.
172) 한국국가통계포털, http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parentId=A#SubCont
2015년 10월 13일 접속.
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<표 5-4> 부산 세대별 인구 분포표

부산 세대별 인구분포표
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부산이 전체 인구와 비교하면 아직 50-60대 비율이 더 높은 편이고, 30대 비율이 더 낮은 것을 알
수 있다. 그 여파로 10대와 그 밑의 세대의 비율도 낮은 것을 알 수 있다. 이것은 곧 부산지역의 교
회가 젊은 세대의 비율이 전국에 비해서 낮을 수밖에 없는 외적 환경요인이다. 현재 한국교회의 어려
움 중의 하나가 3장에서 다룬 것처럼 교회의 고령화이다. 사회의 고령화 속에서 교회의 고령화가 급
속히 이루어지는 현실이다. 그런데 부산행복한교회의 경우는 그 인구 구성비가 젊은 세대와 어린 자
녀세대가 많은 대단히 미래지향적인 구조이다.
다음 표를 통해서 알 수 있듯이, 그것은 곧 교회의 주력 세대가 30대임을 보여준다. 전체 등록 교
인의 수가 1460명인데173, 가장 높은 비율이 30대로 20.4%이다. 특히 교회에서 장년부라고 말할 때
주로 20대 이상을 말하는데, 그 수는 979명이다. 이 수에서 20-30대의 그 비율은 장년부에서
53.2%를 차지하고, 30-40대를 합쳐도 그 비율이 53.7%를 차지한다.174 그만큼 교회가 젊다는 것을

173) 2016년 12월 6일 기준이다.
174) 이 비율은 20대 이상만을 기준으로 했을 때이다.
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보여준다(표5-5). 또한 자녀를 생산하는 젊은 세대인 30대가 많은 관계로 다음 세대 자녀들도 역시
높은 비율을 차지하고 있다. 30대의 자녀들은 주로 0-9세 사이인데, 그 비율이 325명 22.3%이다.
40대의 자녀들은 주로 10대를 이루는데, 그 비율은 156명 10.7%이다.
2016년 12월 4일 예배 출석을 기준으로 보았을 때, 전체 교인 출석이 1,125명인데 결혼한 세대와
결혼하지 않은 다음 세대의 출석이 611명 대 514명이다. 즉 다음 세대의 비율이 84.1%에 이른다.

<표 5-5> 부산행복한교회 세대별 인구 분포표

부산행복한교회 세대별 인구분포표
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2. 부산행복한교회 성장 요인 분석

4장의 설문조사의 결과를 통해서 부산행복한교회의 성장요인을 크게 7가지로 제시하고자 한다.
성장하는 모든 교회는 그 교회만의 특별한 성장요인을 가지고 있다. 다음에 제시하고자 하는
성장요인의 특징은 교회 안에서 젊은 세대의 성장과 연결되는 부분이다.
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1) 젊은 세대와 함께 하는 영감있는 예배
(1) 젊은 세대와 함께 하는 문화적 접근
예배는 그 형식과 절차가 어떻든 존중되어야 한다. 가장 중요한 것은, 그 예배가 다음 세대를
품어낼 수 있는 예배인가? 라는 것이다. 3장에서 지적한 것처럼 현대사회는 인구 구성비가 다음
세대가 점점 줄어들고 있다. 또한, 급변하는 시대적 상황 속에서 다음 세대가 기성세대를 의지하는
시대가 아니다. 과거에는 모든 정보를 부모세대로부터 얻었지만, 지금은 모든 정보를 인터넷에서
얻으며 그 정보의 양과 질이 빠르게 변화되고 있다. 그러므로 젊은 세대와 함께하는 예배를 준비하는
것은, 젊은 세대를 세워가기 위해서 대단히 중요하다. 이 젊은 세대를 품어내기 위해서 예배가 젊은
세대의 문화적 필요를 채워주면서 성령의 충만함으로 채워져야 한다.
일반적으로 타 교회의 경우, 주축을 이루는 세대가 5-60대이다. 또한 교회 중직자들의 세대가
60대일 경우가 많다. 그러다 보니, 중직자가 중심이 되어 그들의 방식으로 예배를 드린다. 기성
세대의 예배도 그들 나름의 문화적인 틀을 가지고 있지만, 문제는 그것이 본질이라고 여기는
태도이다. 그래서 젊은 세대들이 새로운 방식으로 예배드리고자 할 때, 그것을 정죄하게 되고, 그
정죄 속에서 젊은 세대들이 교회를 옮기거나 떠나게 되는 경우가 많다. 교회의 예배가 모든 세대와
함께할 수 있는 예배인가? 혹은 기성세대가 중심이 된 예배인가? 하는 것은 대단히 중요한 문제였다.
예배는 문화적 요소를 포함한다. 그런데 이 문화적 요소는 진리의 문제가 아니라 방식의 문제이다.
그런데 한국교회의 현실은 기성세대가 예배 문화의 패러다임 변화에 수동적이며, 상당한 부담을
가진다는 것이다. 문화적인 차이를 진리의 차이로 받아들이는 경우가 많다.
본 연구자가 처음 교회를 개척할 때, 다음 세대를 향한 하나님의 부르심으로 개척했다.175 개척을
결심할 당시, 많은 교회의 젊은이들이 그들의 예배를 존중받지 못하고, 그들의 예배가 별나고 심지어
틀린 것으로 정죄당하는 모습을 목격하였다. 그러면서 젊은이들을 더욱 믿음으로 키워가는 교회에
대한 꿈을 꾸게 되었고, 그러한 마음으로 교회를 개척하라는 사명을 받았다.

175) 본 연구자가 교회를 개척할 때 다음세대의 의미는 주로 미혼 세대인 젊은이들을 의미했다. 그러나 본 논문에서 사용되는
다음세대는 20세 미만의 자녀 세대이고, 젊은 세대는 20대에서 40대에 이르는 세대이다.
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교회를 개척하면서, 초기 성도들에게 ‘젊은 세대’를 많이 강조했다. 그리고 젊은 세대들을 세워가기
위해서 예배를 통해서 그들을 잡아야 한다고 강조했다. 왜냐하면, 너무 많은 젊은이가 예배를 통해서
더 이상 교회에 매력을 느끼지 못하고 있기 때문이었다. 이것은 젊은이 사역을 하면서 보게 된
개인적인 경험을 바탕으로 내린 결론이다. 청년 때까지는 장년부 예배와 분리되어 있어서 그 갈등이
표면화되지 않지만, 결혼 또는 나이로 인해서 장년부로 소속이 바뀔 때에 상당한 갈등을 가지는 것을
보았다.
개척 후 처음 5년 동안은 기존 예배와 부분적 차별화로 예배드리기 시작했다. 왜냐하면, 장소의
이유가 컸는데, 장소가 협소하고 천정이 낮아서 일어서서 예배를 드리면 앞이 보이지 않고 갑갑했기
때문이다. 그러나 그때에도 가장 많은 변화에 초점을 둔 것은 찬양의 영역이었다. 개척 5년이 지나고
난 뒤, 현재 예배장소인 이사벨고등학교 강당인 무궁화 관(1000석)으로 옮기면서 본격적인 변화가
시작됐다. 2007년 여름, 강당 교회를 준비하면서, 당회원들과 함께 싱가포르에 방문을 했다.
싱가포르의 City harvest 교회와 FCBC 교회, 그리고 New Creation 교회를 방문하면서 그들의 교회의
예배를 연구했다. 당회원들이 한국적 스타일의 예배를 뛰어넘어, 이 시대의 젊은이들이 주도적으로
참여하는 예배 문화에 대해서 동의하기 시작했다. 강당 교회를 준비하면서 비용부담의 문제가
있었으나, 가장 먼저 예배 장비에 투자했다. 여러 가지 음향 장비, 영상장비 등과 같은 것은 대단히
고가인데, 비록 교회가 돈이 없어도 이런 것을 투자해야 한다는 사실에 동의했다. 그리고 두 번째로
전문 찬양 사역자와 연주자들을 영입하는 것이다. 사실 이전에도 이것에 대해서 동의했지만,
모델링이 되는 교회를 봄으로써 분명히 확신하고 더욱 힘을 보탰다.

(2) 젊은 세대와 함께 하는 찬양의 강화
새롭게 교회당을 이전하면서 지난 5년의 예배보다 더 다음 세대를 배려하는 예배로 발전하게
되면서 이전과 다른 새로운 모습의 예배 문화가 만들어지기 시작했다. 다음의 표는, 평소 주일
예배의 CUE-SHEET인데176(표5-6), 부산행복한교회의 예배 순서가 기존교회의 예배 순서와 크게

176) 붉은 색은 매우 바뀌는 부분이다. 고정된 것은 검은 색으로 표시되어 있다.
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다르지 않음을 알 수 있다. 부산행복한교회가 다른 교회의 예배와 다른 특징은 바로 찬양에 있다.177
많은 선교사들이 와서 부산행복한교회에서 예배를 드리면, 마치 외국 교회에서 예배를 드리는 것과
같다고 말씀을 하신다.
부산행복한교회의 찬양은 무려 20분이다. 그리고 그 찬양이 예배 안에 들어와 있다. 일반적인
교회들의 경우, 예배드리기 전에 ‘준비찬양’이라는 이름으로 진행된다. 그런데 그때 일찍 와서 그
찬양을 부르며 예배드리는 사람이 많지 않다. 그리고 그럴 때 찬양이라는 의미가 예배 그 자체가
아니라 예배를 준비하는 수단에 불과하다는 인식을 준다. 그래서 본 연구자는 예배에서 설교만큼
중요한 시간이 찬양시간이라고 가르쳤으며, 타 교회에서 준비찬양이라고 생각했던 부분을 예배 안의
찬양시간으로 적용했다. 이때 부르는 찬양곡은 젊은이들이 좋아하는 찬양이었다. 젊은이 문화에 맞게
악기 연주도 드럼과 기타를 중요시하는 밴드 연주로 했다. 보통의 교회는 찬송가 한 곡을 부르는
것으로 제한되며, 그 찬양을 하는 방식도 대단히 전통적인 경우가 많다.
그러나 부산행복한교회는 소위 말하는 ‘열린 예배’와 같은 찬양으로 나아간다. 다 함께 일어서서
손뼉을 치며, 때론 춤을 추고, 두 손을 높이 들며 찬양한다. 이러한 변화는 ‘열린 예배’ 형식에
익숙한 다음 세대들에게 주일 낮 예배에서도 그렇게 예배드릴 수 있다는 것에서 큰 지지를 얻었다.
물론 이 예배를 ‘열린 예배’라고 말할 수 없다. 예배 순서에서 예전적 요소가 모두 다 포함되었기
때문이다. 그러나 이런 예배 형식에서의 변화는 젊은 세대들에게 큰 지지를 얻었고, 그들이 이 예배
시간을 좋아하게 되므로, 교회의 중심축이 되기 시작했다.

177) 이 찬양의 순서의 확대가 그 안에서 움직이는 성령의 역동성은 이전과 다른 모습으로 성도들을 도전하기 시작했다.
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<표 5-6> 부산행복한교회 예배 Cue-Sheet

주일예배(2부) Cue-Sheet

(2016년 12월 4일)

Stage Manager: OOO집사 / 음향: OOO간사 / 조명: OOO집사 / 영상실: OOO집사
시 간

프로그램

담당자

세부사항

9:30~10:20

찬양팀 리허설

찬양팀

• 싱어 마이크 점검 (엔지니어: 000 간사)
• 기도자(기도판), 특송자 좌석 배치
• 설교자용 테이블(강대상 컵확인), 강대상 위치,
헌금봉헌 테이블 준비
• 음악 틀기 / 냉,온방 장치 가동
• 50분에 설교자, 기도자, 무대매니저 함께
기도함

10:00~10:50

예배전 점검

OOO목사

10:50~10:56

찬양팀 대기

찬양팀 전체 • 56분에 무대 입장

10:56~11:00

환영인사

담임목사

11:00~11:01

사도신경

담임목사

11:01~11:20

찬 양

OOO목사

• 곡목: 주안에서 기뻐해 / 주님의 사랑 /
참반가운성도여 / 물위로오라 / 주께서다스리네

11:20~11:24

기 도

OOO집사

• 기도송: “오 사랑의 예수님”
기도판준비, 무선마이크 준비

11:24~11:30

특 송

젊은이부
셀리더

• 특송곡: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에”
• 자막 유의

11:30~11:35

엔젤 축복

담임목사

• 1층 안쪽(좌, 우) 복도에서 중앙복도로 이동

11:35~12:15
(40분)

설 교

12:15~12:25
(10분)

기도회
헌금기도

12:25~12:27

새가족 환영

12:27~12:35

광 고

12:35~12:38
12:38~12:45

담임목사

• 입장할 때 중앙조명
자막확인

• 본문: “마가복음 10:42-45”
• 제목: “하나님 앞에서의 탁월함”
• 설교 후 찬양: “하늘의 나는 새도” F
• 찬양할 때 헌금수전
• 환영합니다 주님의 이름으로

담임목사

• 유아축복기도: 000성도 첫째, 아들 00 /
자막확인

파송찬양

다함께

• 파송찬양 “한 새 사람”

축 도
폐회송

담임목사

• 폐회송: “예수로 사네”
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(3) 유아들과 함께 하는 예배
부산행복한교회의 예배에서의 또 다른 특이점은 유아들을 가진 부모님들이 따로 분리된 장소에서
예배드리는 것이 아니라 본당 안에서 예배를 함께 드리고, 예배 중에 다음세대를 축복하는 유아
축복의 시간을 가진다. 학교 강당은 흡음 시설이 잘되어 있다. 그래서 아이들이 조금 떠들어도
예배에 크게 방해가 되지 않는다. 그래서 어린 자녀를 가진 젊은 부부들이 본당 안에서 함께 예배를
드리는 것을 대단히 기뻐한다. 많은 교회가 유아들의 산만함으로 인해서 본당 안에서 예배드리지
못하게 하고, 별실을 만들어 그곳에서 예배드리게 하는데, 이 육아 기간 동안 많은 부모님의 신앙이
침체된다. 그런데 부산행복한교회에서 본당에서 예배드릴 수 있는 것은 어린 자녀를 가진 젊은
세대에게 큰 호응을 얻었다.
또한, 개척 처음부터 다음 세대를 세우고자 했던 교회의 비전을 예배 순서에 넣기 시작했는데,
그것이 예배 중에 어린 자녀를 축복하는 시간이다. 모든 부모가 0-4세까지의 아이들을 가슴에 안고,
때로는 자녀들의 걸음걸이로 교회 가장자리에서 가운데로 행진하듯이 나아갈 때, 모든 성도가 그
자녀들을 위해서 축복송을 불러주는 시간이다. 아주 많은 교인이 이 시간에 큰 감동을 한다. 특별히
어린 자녀를 가진 30대의 부모들이 타 교회에서 어린 자녀들을 데리고 예배당에 들어가지 못하고
다른 별실에서 예배를 드리면서 그 만족도가 현저히 떨어졌었다. 그런데 부산행복한교회에서 본당에
들어와 예배를 드릴 수 있는 것뿐만 아니라, 자녀를 축복하는 교회의 축복과 배려에 대단한 만족감을
표현한다. 어린 자녀를 가진 젊은 세대와 많은 성도가 이런 교회의 철학과 실천적인 행동에 깊은
동의를 표하면서, 어린 자녀들과 함께 예배드리며 그들을 축복하는 교회를 더 사랑하는 마음을
가지게 된다.

(4) 성경적 말씀
예배에서 놓칠 수 없는 부분은 바로 설교이다. 다음 세대를 세워가는 문화적 적용성을 높인 예배를
말할 때, 문화적인 것으로만 다 설명할 수 없는 부분이 바로 설교 부분이다. 4장 설문조사에서
50.8%가 담임목사의 설교에 매력을 느꼈다고 말하며, 찬양에 이어서 2번째를 차지한다. 이 말은
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설교보다 찬양이 중요하다는 말이 아니라, 다른 교회와 차별되는 찬양에 큰 매력을 느꼈다는 것이다.
많은 성도가 설교에 상당한 만족을 표했다. 설교 만족도에서 89.8%가 긍정적인 성경적이라고
평가했고, 은혜를 받느냐의 항목에서도 89.3%였다. 이 말은 감성적인 부분의 ‘은혜를 받는다’를
넘어서서 지성적인 부분의 ‘성경적이다.’라는 부분까지 만족한다는 말이다. 설교는 목회자의 리더십에
가장 중요한 요소이다. 설교자의 삶과 인격의 기초 위에 바른 설교로 성도들에게 존중받을 때 그
리더십은 더 커진다. 바른 설교와 설교의 은혜는 예배에서 가장 중요한 요소인 것을 부인할 수 없다.

(5) 설교 후 결단하는 통성 기도의 시간
다섯 번째의 특징은 설교 후 모든 성도가 다 함께 통성 기도하는 시간이다. 일반적으로 한국교회의
주일 낮 예배시간에 다 같이 통성으로 기도하는 시간이 없다. 보통 그것은 금요 철야 예배 때 하는
것이라는 고정관념이 있다. 그러나 본 연구자는 오히려 주일 낮 예배시간에 가장 뜨겁게 예배드려야
한다는 가치를 가지고 있다. 그래서 주일 낮 예배 시간에 다 함께 일어나 찬양 부르며, 들었던 설교
말씀을 결단하는 적용 기도를 한다. 이때 회중석을 조명을 꺼서 어둡게 함으로, 마음껏 기도할 수 있
도록 하였다.
이런 외형적인 변화는 성령의 역동성이라는 결과로 나타났다. 예배 중에 회개의 눈물이 터져 나오
고, 강력한 성령의 임재가 일어나기 시작했다. 심지어 예배 중에 병을 고치는 경우도 있었다. 어떤
분들은 ‘새가족에게 힘든 예배시간이지 않으냐?’ 라는 질문을 가지지만, 현장에서 느끼는 반응은 전
혀 달랐다. 교회를 처음 오는 분들도 부산행복한교회의 예배에 대단한 호감을 표현했으며, 처음 예배
당을 들어올 때부터 설명할 수 없는 감동을 하며 눈물이 났다는 반응이 많았다.
이런 예배의 변화는 이제 금방 20대를 지났고, 또한 결혼하면서 장년부로 편성이 바뀐 30대 젊은
세대들에게 매우 큰 지지를 받았다. 등록하는 교인들의 50% 정도가 30대였다. 부산행복한교회의 다
음 세대와 젊은 세대가 모이는 가장 큰 요인이 바로 이 예배의 변화이다. 4장 설문조사에서 밝혔듯이
성도들이 부산행복한교회를 등록할 때 가장 매력을 많이 느꼈던 부분이 바로 역동적인 예배(찬양)이
었다. 축제식 찬양에 대해서 매우 만족한다는 의견이 무려 56.1%이고, 대체로 만족한다는 37.5%로
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긍정적 답변이 93.6%였다.
성도들이 예배에서 찬양을 통해서 은혜를 받고, 설교를 통해서 결단하며, 그 예배 안에서 어린
자녀들과 함께 예배드리며, 그 자녀들을 축복하는 이 예배 시간을 대단히 만족해하는 것이다. 그래서
성도들의 고백에 ‘주일 예배가 기다려진다’라는 말을 하고, ‘교회 가는 것이 즐겁다’라고 말한다. 이
말은 슈바르츠의 자연적 교회 성장의 질적 특성 5번째 ‘영감있는 예배’의 특징을 그대로 드러내는
말이다.178 부산행복한교회의 예배는 한마디로 영감있는 예배이면서도, 다음 세대들이 좋아하며,
아이들이 가지 젊은 세대들이 기뻐하며, 온 교회 성도들이 교회의 사명을 크게 기뻐하며 함께 하는
예배라고 할 수 있다.

2) 친밀한 사랑의 교제 (사랑의 소그룹)
(1) 셀을 지향하는 소그룹
부산행복한교회의 소그룹은 기본적으로 셀 교회의 철학을 가지고 있다. 셀 교회의 중요철학은 다
함께 모인 대그룹에서 축제적 예배로 성령 충만한 예배를 드리는 것이고, 흩어졌을 때 소그룹으로
서로의 삶을 돌보는 것이다. 어떤 성장이론에서도 교회 성장과 소그룹 운동은 따로 떼어 생각하지
않는다. 본 연구자가 부산행복한교회를 개척하는 초기부터 셀 이론을 접목한 소그룹 위에 기초를
세우고자 했다. 셀에서 가장 중요하게 여기는 것은 ‘하나님의 코이노니아 확산’이다. 요 17장
11절에서 말한 것처럼, 삼위의 하나님이 서로 하나인 것처럼, 우리 안에 계신 성령으로 말미암아
하나님의 하나 되심이 우리 안에서 나타나는 것이다. 이 소그룹의 가치를 설교를 통해서, 또한
양육을 통해서, 리더모임을 통해서 지속해서 강조한다.
부산행복한교회는 완전한 ‘셀교회’를 지향하는 것이 아니라, ‘셀’을 지향한다. 이것은 셀교회가 가진
‘셀이 곧 교회’라는 가치보다는, 우리가 가진 소그룹이 셀과 같은 특성을 가지길 지향하는 것이다.
그래서 서로가 모이기를 힘쓰고, 모일 때는 사랑으로 서로를 섬기면서 건강하게 세워지기를 바라며,
흩어졌을 때는 복음의 증인으로 살도록 서로 격려하는 곳이다. 그러면서 교회 전체와 하나됨을

178) Christian A. Schwarz, 「자연적 교회 성장」, 정진우 역 (서울: NCD, 2011), 31.
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이루며, 하나님의 코이노니아를 그분의 몸 된 교회 안에서 이루어지도록 헌신하는 것이다. 셀 리더는
셀 가족들을 교회 양육으로 인도하고, 각 양육 안에 들어온 셀 가족들이 셀에서 그런 은혜와 사랑을
실제로 나누면서, 하나님 앞에서 은혜받은 삶으로 적극적으로 함께 나아간다. 이것은 셀 리더의
섬김과 순종하는 셀 가족을 통해서 새로운 가족들에게 큰 도전이 된다.
셀 나눔은 QT 나눔으로 진행된다. 셀 교회를 실행하는 타 교회에서는 일반적으로 주일 설교
말씀을 나누지만, 부산행복한교회에서는 각 양육단계에서 지속해서 QT 훈련을 하므로, 훈련
이후에도 계속적으로 QT를 할 수 있도록 셀 나눔을 QT로 한다. 성도 한 사람 한 사람이 각자
하나님과 동행하는 삶을 살도록 도전하기 위해서 QT를 하며, 또한 셀에서의 자신의 삶을 나눔에
있어서 QT를 나눌 때 훨씬 더 자연스러움을 발견하였다. 셀 나눔의 마지막은 서로를 위해서
기도하는 시간이다. 이 시간을 통해서 셀에서의 나눔이 각자의 삶에서 서로를 향한 사랑의 책임을
지는 ‘상호책임’의 시간이 되도록 한다. 주중에서도 서로를 향한 사랑으로 서로 연락하고 또한
기도하게 함으로써, 셀에서의 나눔이 공허하지 않도록 하는 것이다. 그래서 다음에도 자기 삶의
어려움과 고민과 아픔을 셀에서 나눌 수 있도록 격려하는 것이다.
부산행복한교회의 셀의 특징은 ‘번식’을 목표로 하지 않는 것이다. ‘번식’은 코이노니아의 결과로
이해한다. 번식을 목표로 하지 않기 때문에 분가하는 속도는 느리지만, 그 셀 안에서 회복과 섬김과
사랑이 더 크게 일어나면서, 단단하면서 자연스러운 성장의 결과를 기대한다.

(2) 가정중심의 소그룹
부산행복한교회의 소그룹의 기초는 가정이다. 처음 교회가 시작되면서 가진 비전 중의 하나가
가정을 회복하는 것이다. 본 연구자는 이 가정의 회복은 남성의 회복으로 접근했다. 왜냐하면,
한국교회에는 남성보다 여성이 더 많은 편이고, 많은 여성의 기도가 남편의 믿음이었기 때문이다.
가정에서 남편이 바르게 예수 믿게 될 때, 그 가정이 회복되고, 자녀들의 신앙도 건강해질 뿐만
아니라, 교회적으로 남성의 섬김으로 말미암아 힘있게 성장할 것을 기대했다. 그래서 셀 리더를 세울
때, 남성의 믿음이 약해도, 여성이 믿음이 좋으면 셀 리더를 세웠다. 그 결과는 남성의 신앙이

104

성장하는 것이다. 아내의 신앙으로 남편을 잘 섬길 때, 남편이 믿음으로 세워지는 것을 자주 보았다.
사람마다 차이가 있다면, 시간의 차이었다. 대부분 남편의 믿음이 성장하면서, 아내의 큰 기쁨이
되었고, 그것은 가정이 믿음으로 세워지는데 혁혁한 공을 세웠다.
가정 중심의 소그룹을 시작할 때, 남녀가 함께 모여 자신의 삶을 나누는 것에 대한 불편함을
토로하는 사람들도 있었지만, 시간이 지날수록 부부가 함께하는 장점이 더 부각되었다. 특별히 젊은
세대 부부들은 그들이 청년 때부터 남녀가 함께 모여 소그룹 나눔을 하는 것이 익숙했기 때문에
전혀 불편해하지 않고, 오히려 더 좋아했다. 부부가 소그룹을 함께 하면서 다른 부부의 사례를
통해서 자신의 부부관계를 돌아보는 계기가 되고, 부부가 다른 부부를 섬기는 일들이 일어나면서,
더욱 건강한 가정으로 회복이 일어났다. 심지어 셀 예배 시간에 리더가 부부 싸움을 하는 경우도
있었지만, 이것이 단점이 되는 것이 아니라, 오히려 장점이 되어 서로를 솔직하게 열어놓는 시간이
되었다.
가정중심의 소그룹보다는 남성끼리, 여성끼리 함께 하길 원하는 분들을 위해서 남성 셀, 여성 셀을
만들어 선택의 폭을 넓힘으로 불만이 없도록 했다. 그리고 셀리더가 참여하는 셀리더 모임도 남성의
참여를 위해서 월 1회, 매월 첫째 주 화요일 저녁에 모인다. 그래서 모든 셀과 교회 사역에 남성들이
주도적으로 참여하도록 하였다.

(3) 중그룹 제도
부산행복한교회의 소그룹의 특징은 중그룹이 있다는 것이다. 우리는 그것을 ‘마을’이라고 부른다.
와그너는 교회의 살아있는 표적을 7가지로 제시할 때, “대예배(Celebration)”와
“모임(Congregation)”과 “세포조직(Cell)”, 이 세 가지 사이의 능동적인 관계가 적절한 균형을
유지해야 한다”고 말했다.179 일반적으로 셀 교회를 말할 때, 대그룹의 예배와 소그룹의 셀을
말하지만, 그 중간 규모인 중그룹을 잘 활용하는 것이 중요하다.

179) C. Peter Wagner, Strategies for Church Growth: Tools for Effective Mission and Evangelism, 252.
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본 연구자가 이 중그룹 제도를 접했던 기초적인 이론은 ‘메타처치’ 이론이었다(표 5-7).180 본
연구자가 수영로교회 대학부 사역을 할 때, 대학부 사역의 책임자가 장은일 목사였다. 그를 통해서
메타처치를 칼 조지의 그림으로 접하였다. 그때 메타처치를 이해할 때, 단순하게 인원수에 대해서
적절한 수의 분배를 통해서 공동체를 이루어야 한다는 것이었다. 그래서 부산행복한교회를 개척할
때부터 중그룹 제도를 실행했다.

<그림 5-1> 메타처치

소그룹인 셀의 역할이 본을 통한 양육과 사랑과 섬김으로 인한 회복이 중심이라면, 중그룹인 마을
제도는 교회 사역을 함께 함으로써 성도 간의 교제의 폭을 넓히는 것이다. 마을의 가치는 관계의

180) 장은일, 「신사도적 교회 만들기 10단계 전략」, 83. 원본은 이 책을 참고하라.
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확장이며, 교회 사역이다. 예배 때 성가대를 대신하여 찬양할 때에 마을이 하며, 교회 식당 봉사,
교회 청소, 이웃을 섬기는 사역 같은 것이 마을 단위에서 이루어진다.
이 마을 사역에서 중요한 것은 공동체성을 만드는 것이다. 셀이 소그룹으로써 더욱 친밀한 관계를
형성하는 데 반해, 마을은 깊은 관계를 지향하기보다 넓은 관계를 지향하는 공동체성이다. 이 46개의 셀로 이루어진 마을의 공동체성을 위해서 예배 시간에 마을별로 앉는 자리를 정한다. 한
마을이 한 자리를 독점하는 것 보다는 매달 자리를 옮김으로써 앞자리와 뒷자리를 균형 있게 앉도록
하였다. 또한, 앞에서 설명한 것처럼, 모든 교회사역을 마을 단위로 하게 함으로써 셀별로 형성된
관계를 마을로 확장되도록 하였다. 그래서 더 많은 사람과 교제를 나눌 수 있도록 하였다.
소그룹의 역동성은 교회 성장에 지대한 영향을 미친다. 특별히 젊은 세대는 자기 생각과 가치를
나누고 싶어 하고, 그런 장이 있기를 원하고 있다. 또한, 그 소그룹이 단순한 인본적인 모임이
아니라 성경의 가치가 실현되기를 소망하고 있다. 그 성경적 가치의 핵심은 교회의 소그룹이 사랑의
공동체가 되는 것이다. 사랑의 공동체라는 평안함 속에서 자기 생각을 나누면서, 서로에게 도전
받고, 또한 서로를 격려하면서 함께 성장해 가는 것이다. 4장의 설문조사에서 밝혔듯이,
부산행복한교회에 매력을 느꼈던 요인 중에 두 번째가 ‘밝은 교회 분위기(61.6%)’이다.
부산행복한교회에 등록 후 더 좋은 마음을 가지게 된 요인에서도 두 번째가 ‘셀 가족의
친밀함(56.2%)’이었다. 4장의 질문 4-2에서 ‘부산행복한교회에 정착할 때 가장 좋은 영향을 준 것이
무엇인가? 라는 질문에서는 첫 번째 대답으로 ‘셀 가족의 친밀함(33.1%)’이었다.
소그룹은 처음 교회 오는 사람이 그 가치를 알 수는 없다. 그들이 정착하는 과정에서 그 소그룹
안에 속하게 될 때야 비로소 그 가치를 알게 된다. 그래서 소그룹 사역이 교회에 등록한 사람에게
가장 중요한 정착요인이 되는 것을 알 수 있다.

3) 예수님을 닮게 하는 양육
4장의 설문조사에서 교회를 옮겨온 가장 중요한 이유가 ‘은혜의 통로’가 없어서이다. 성도들을
만나서 그들의 욕구를 물어보면, 신앙의 수준에 따라서 다르겠지만, 큰 맥락에서는 다 같은 것을
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요구한다. 그것은 하나님을 알고 싶다는 것이다. 성경 속의 하나님이 바로 나의 하나님으로 만나고
싶다는 것이다.
교회는 단순한 공동체가 아니다. 교회의 지도자는 성령님이시며, 성령이 이끄시는 교회이어야
한다. 그것은 바로 우리가 드리는 예배에서, 우리가 배우는 양육에서, 우리가 섬기는 사역의
현장에서 나타나야 한다. 그럴 때 우리의 삶의 현장에서 성령의 인도 하심을 받는 것이다.

(1) 부산행복한교회 양육 모델
본 연구자가 지금까지 가진 개인적인 경험에서는 이러한 교회 양육이 별로 매력이 없었다. 단순한
신학적 지식을 다룰 때가 많았고, 그 양육이 나 자신에게 실제적이라기보다는 추상적이고, 관념적일
때가 많았다. 그리고 이론보다 더 중요한 것이 ‘실제로 그렇게 사는가?’ 라는 문제인데, 그것을 별로
다루지 않는 것 같다는 느낌을 많이 받았다. 그래서 많은 고민 끝에 교회 양육을 기존의 것보다는
조금 더 실제적이고, 현장감 있는 양육으로 만들어 가기 시작했다(표5-8).
부산행복한교회의 양육은 ‘집 모델’로서, 집의 기초에 해당하는 ‘기본 양육과정’은 ‘새가족반’과
‘기초양육반’이다. 이 과정은 19세 이상 모든 성도가 필수로 이수해야 한다. 이 과정을 이수해야만
공식적으로 교회를 섬기는 교사나 찬양팀, 그리고 기타 모든 봉사부서를 할 수 있다. 온 교회 셀
리더들과 각 사역의 리더들이 성도들을 최소한의 훈련을 하도록 훈련한다. 즉 교회를 세우는 가장
중요한 가치가 한 개인이 믿음으로 자라가는 것에 동의하고, 교회의 필요 때문에 사람을 세울 때도
훈련된 사람을 세우는 것을 원칙으로 하는 것이다.
그리고 그 다음 단계로 크게 3가지 과정(기둥)으로 나누는데, 첫 번째 과정은 필수과정으로 ‘신앙
성장 훈련’으로써 ‘성장반’, ‘제자반’, ‘사명자반’으로 나뉜다. 이 훈련의 목적은 한 개인이 하나님과
동행하는 삶을 사는 것이다. 그들의 믿음이 자라나서 하나님과 교제하고, 하나님의 인도 하심 속에
살도록 하는 것이다.
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<표 5-7> 부산행복한교회 양육 도표

하나님 나라의 헌신

사역 훈련

신앙 성장 훈련

신앙 확장 훈련

특별성경강좌

중보기도학교
교사훈련원
셀 지도자 반

5.사명자반
4.제자반
3.성장반

(비정기)
독서 토론반
MIP 기도
가정행복학교
결혼예비학교
성경줄거리반
소요리문답반
QT중급반
QT초급반
신앙기초반

1.새가족반

기본 양육과정

2.기초양육반

두 번째 과정은 ‘신앙 확장 훈련’인데, 이 훈련은 필수과정인 ‘신앙 성장 훈련’을 보완하는 것으로
다양한 형태의 양육이 있다. 이 과정은 부산행복한교회의 사역자들의 은사를 활용해서 각 사역자가
가장 잘할 수 있는 것을 중심으로 개설된다. 그래서 사역자가 바뀌면 그 과정도 다른 형태로
변화된다.
세 번째 과정은 교회의 일꾼을 키우는 ‘사역 훈련’이다. 이 훈련은 일종의 기능을 훈련하는
개념인데, 셀 리더가 될 때 셀에 대해서 공부하며, 셀 리더가 어떤 가치와 기술로 사역에 임해야
하는지를 실제로 가르치는 양육이다. 그와 마찬가지로, ‘교사훈련원’의 경우도, 교회 교사로서의
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실제적인 기술, 또한 자세 등을 훈련한다.

‘중보기도학교’도 교회 내에 기도자를 훈련하는 양육이다.

담임목사는 필수 양육에서 기초과정인 ‘기초양육반’과 ‘제자반’, ‘사명자반’을 담당한다. 초기 양육과
마지막 양육을 담임목사가 직접 양육함으로써, 성도들이 부산행복한교회에 정착할 때와 헌신할 때의
가장 중요한 순간을 책임진다.

(2) 생명력 있는 양육
부산행복한교회의 양육시스템은 사실 다른 교회와 크게 다르지 않다. 중요한 것은 각 양육에
생명력을 불어넣는 것이다. 기초양육반을 예를 들면, 기독교 기본 교리를 중심으로 강의하지만,
평신도들의 눈높이를 철저하게 고려한다. 그리고 성령론을 공부하고 난 뒤에 실제로 성령의 충만함을
위해서 기도하는 시간을 가진다. 이때 초대교회와 같은 성령의 역사와 우리의 성품을 만지시는
성령의 임재가 실제적으로 강력하게 일어난다. 기초양육반을 마친 한 수평 이동 교인의 고백에
의하면, ‘타 교회에서 제자반을 하는 것보다 더 수준이 있고, 깊이가 있는 것 같아요.’라고 말했다.
부산행복한교회는 은사주의 교회는 아니다. 그러나 성령의 역사 하심은 예배 시간에도 양육에도 매우
강력하게 일어난다. 그 배경에는 성경의 바른 말씀의 원리를 가르치는데 힘쓸 뿐만 아니라, 그
말씀의 가르침이 개인의 삶의 현장에 바르게 적용되도록 힘쓰고 있다.
교인들이 부산행복한교회에서의 양육에 참여하면서, 이전 교회의 양육보다 훨씬 더 깊은 만족감을
드러낸다. 그래서 이 양육의 결과 중 하나가 그들이 속한 셀에서 은혜의 풍성함으로 드러난다.
양육을 받는 사람들이 은혜를 받고, 그 은혜를 흘러보냄으로써 많은 교인에게 도전이 되고, 또 다른
사람들이 양육 받을 수 있는 원동력을 제공한다. 또한, 양육 받고 나서 헌신하지 않던 사람들이,
여러 가지 사역에서 헌신하기 시작하면서, 교회의 많은 영역에서 일꾼이 세워지고, 활력을
불러일으킨다.
부산행복한교회의 양육이 교회 안에서 생명력이 있는 이유는, 그 양육의 내용과 부산행복한교회가
실제로 나아가고 있는 방향이 일치하고 있는 것이다. 양육에서 성경적인 예배에 대해서 가르칠 때,
실제로 부산행복한교회가 그렇게 예배하는 것이다. 기도를 배우면 실제로 그렇게 기도하고, 헌신을
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배우면 실제로 그렇게 헌신한다. 그러므로 이 양육은 대단한 힘을 가지고 있다.

(3) 지속적으로 철학 공유
부산행복한교회의 양육에서 중요하게 다루는 것은 부산행복한교회에 대한 철학 공유이다. 이것은
새가족반에서 부터 시작된다. 새가족반이 단순하게 초신자에게 신앙을 소개하는 양육이 아니라,
부산행복한교회의 정체성을 소개하는 시간이다. 이 새가족반에서 시작된 교회 정체성이 마지막
양육인 ‘사명자반’까지 지속해서 이어진다. ‘기초양육반’의 수련회 때, ‘성장반’, ‘제자반’, ‘사명자반’이
다 참여하게 함으로 교회가 가진 비전과 가치, 그리고 나아가는 교회에 대한 철학을 함께, 또한
반복적으로 공유함으로써, 모두가 같은 마음을 가지게 한다.
부산행복한교회의 사명 선언문과 비전을 소개하면 다음과 같다.

* 사명 선언문 *
부산행복한교회의 사명은 이 땅의 불신자들에게 복음을 제시하고, 상처 입은 영혼들을 치유하여
예배와 양육을 통해서 참된 그리스도인으로 성장시키며 또한 다음 세대를 준비시켜, 교회와 열방과
사회를 향한 그리스도의 소명을 감당하게 하는 것이다
* 10대 비전 *
① 많은 불신자들이 부산행복한교회를 통해서 그리스도를 알고 영접하여, 또 다른 제자를 양육할 수
있는 단계까지 성장하는 것을 꿈꾼다.
② 상처입은 수많은 가정들이 부산행복한교회를 통해서 가정의 회복이 일어나며, 성경이 말하는
온전한 가정을 이루는 것을 꿈꾼다.
③ 다음세대를 이어갈 10대와 20대들이 부산행복한교회를 통해서 믿음의 꿈을 꾸고, 비전을 향해
나아가는데 훈련되어지고, 준비하기를 꿈꾼다.
④ 복음이 필요한 세계의 미전도 종족들이 부산행복한교회를 통해서 예수 그리스도를 알아가고, 그
종족에서 타종족으로 선교사를 보내기 까지 복음이 전파되기를 꿈꾼다.
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⑤ 사회에서 소외되어 사랑이 필요한 사람들이 부산행복한교회를 통해서 온전한 치유와 사랑 속에
행복해 지기를 꿈꾼다.
⑥ 하나님을 갈망하는 사람들이 부산행복한교회를 통해서 예배를 회복하고, 성령의 강력한 임재 속에
자신을 재 헌신하는 것을 꿈꾼다.
⑦ 복음증거와 가정 회복과 사회를 향한 사역을 감당하기 위해서 10,000개의 Cell을 꿈꾼다.
⑧ 한국과 세계의 교회가 부산행복한교회를 통해서 도전받고, 배워갈 수 있는 성경적인 교회가
되기를 꿈꾼다.
⑨ 수십년이 지난 뒤에도 부산행복한교회가 여전히 모든 그리스도인들 가운데 아름다운 교회가
되기를 꿈꾼다.

이런 사명선언문과 비전을 모든 양육과정에서 함께 공유하면서, 처음 신앙을 정착하는
단계에서부터 모든 성도가 한마음을 가지도록 힘쓰며, 비록 현재의 우리 모습이 부족함이 많다고
할지라도 앞으로 계속해서 달려가야 할 다짐을 하게 한다.
부산행복한교회의 양육이 시스템적으로 대단히 뛰어난 것이 아니라, 실제의 현장과 구별되지 않는
것이 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 단순한 이론의 양육이 아닌, 우리의 삶이 가르침을 받은
대로 살아가고자 서로 힘쓰고 노력하는 모습에서 모두가 함께하고 있다.

4) 본이 되는 섬기는 리더십
교회의 가르침이 권위가 있기 위해서 가장 중요한 것이 목회자를 비롯한 교회 리더십의 본이 되는
삶이다. 이 본이 되는 리더십은 특별히 젊은 세대들이 기성세대에게 바라는 요소 중의 하나이다.
본이 되는 삶에 매우 중요한 가치가 바로 ‘권리포기’이다. 현재 한국 사회는 전통적인 유교 문화와
자유주의를 주장하는 서구문화의 충돌이 세대 간의 충돌로 이어졌다. 그래서 이 세대 간의 갈등이
해소되는 매우 중요한 부분이, 교회의 리더십이 젊은 세대의 요구를 얼마나 받아들이느냐의 문제로
나타날 때가 많다. 그것이 바로 ‘권리포기’의 문제이다.
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(1) 기도의 권리포기
한국 대부분의 교회는 주일 낮 예배에 당회원(장로)들만 기도한다. 부산행복한교회는 처음 개척할
때부터 그렇게 하지 않았다. 그것은 대표기도라는 말 그대로, 누구든지 하나님 앞에 기도할 수
있다는 것이다. 그래서 처음 개척할 때에는. 장년부 대표 1명, 젊은이 대표 1명, 어린이 대표 1명
이렇게 3명이 대표기도를 3명이 했다. 어떤 교회도 시도하지 않았던 것을 처음 시도해 보는
것이었다. 그런데 그 반응은 폭발적이었다. 많은 사람이 이 기도에서 은혜받기 시작했다. 특히
어린아이들의 기도는 그 기도의 진실성을 더 느끼기에 충분했다. 어색하고, 숙련되지 않은
기도였지만, 오히려 더 은혜로웠다. 또한, 이렇게 주일 낮 예배시간의 대표기도를 교회의 리더십이
양보한다는 것 자체가 많은 젊은 세대들에게 본이 되었다. 바로 이것이 교회의 리더십을 가진 분들의
권리포기에서 나온 것이었다. 현시점에서도 주일 낮 예배는 모든 셀리더들이 돌아가면서 기도하고
있다.

(2) 섬김의 권리포기
또 다른 권리포기의 모습은 리더의 섬김이다. 유교 문화의 전통을 가진 한국사회이기 때문에
권위를 대단히 중요하게 여긴다. 그런데 문제는 이것이 잘못되어서 권위주의가 된 것이다. 그러나
교회의 리더들이 이 권위주의를 내려놓기 시작했다. 리더들이 가장 많이 일하기 시작했다. 힘들고
어려운 일을 리더들이 솔선수범하기 시작했다. 부산행복한교회에서 가장 어렵고 힘든 일이 바로
주차봉사와 쓰레기 분리수거이다. 어느 교회나 주차의 어려움을 가지고 있기에 주차는 모든 교회의
숙제와 같은 사역이다. 부산행복한교회의 특징은 학교 강당을 예배당으로 쓰고 있으므로 뒷정리가
대단히 중요하다. 이 중요한 이 일에 당회원이 앞장서서 책임을 지고 일하기 시작했다. 가장 힘들고
육체노동이 많은 영역이지만, 교회에서 가장 중요한 일들이기에 직분자들이 책임을 지고 직접 일하는
것이다. 외부에서 성도들이 교회를 탐방할 때 당회원이 청소를 하는 모습을 보고 충격을 받았다고
고백한다. 타 교회에서는 있을 수 없는 일이라는 것이다. 이런 섬김의 자세가 모든 성도에게 본이
되었다.
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(3) 낮아짐의 권리포기
권리포기는 청소, 안내, 주차 같은 것 섬김의 영역뿐이 아니었다. 인사받기 보다는 오히려 먼저
인사하는 부분에서도 권리포기가 있었다. 한국문화에서 어른은 언제나 젊은 사람들에게 인사를 받는
존재라는 인식이 있다. 그래서 많은 교회에서 어른을 존중한다는 의미에서 인사를 예의 바르게 한다.
개척 초기에 청소년들이 교회 어른들에게 인사하지 않는다는 말이 나왔었다. 교회가 이들을 바르게
가르쳐야 한다는 토론이 있었다. 많은 토론 끝에, 우리가 내린 결론은 다음과 같이 결론을 내렸다.
‘우리가 인사받기 보다는 우리가 먼저 인사하자’. 교회의 리더들이 인사받기 보다 먼저 인사하기
시작했다. 인사를 기다리는 문화가 아니라 먼저 인사하는 문화가 되면서, 교회는 훨씬 더 부드러운
관계가 만들어졌다. 교회 리더의 본이 되는 섬김이 교회 안에서 먼저 인사하는 문화로 발전했다.
이런 인사의 문화는 현재에도 처음 보는 사람들에게도 자연스러운 인사로 발전했다. 새로운 성도가
교회를 탐방하기 위해 부산행복한교회를 왔을 때, 그들의 친절함에 놀라는데, 이 시작이 바로 먼저
인사하기에서 시작되었고, 그 출발이 리더들이 먼저 인사하는 것에서 비롯되었다.

(4) 예배에서의 권리포기
교회 리더십의 권리포기에서 큰 힘이 된 것은 예배시간에 젊은이 문화를 받아들이며 리더들도
젊은이들과 같은 모습으로 예배하는 권리포기였다. 한국의 전통적인 예배 형식에서 젊은이들이
좋아하는 열린 예배 같은 형식을 받아들이기가 쉽지 않은 일이다. 그런데 젊은 세대를 세우고자 하는
교회 비전을 이루기 위해서 그들이 좋아하는 예배 양식을 기꺼이 포기하고, 젊은 세대의 문화를
받아들인 것이다. 예를 들어 찬양 시간에 손을 들어 예배하는 행동이 전통적인 한국교회에서는 매우
부자연스러운 일인데, 이것도 리더들이 먼저 솔선수범하여 손을 들고 찬양하기 시작했다. 리더들이
더 큰 소리를 기도했고, 리더들이 더 열정적으로 예배했다.
이러한 리더들의 본이 되는 행동들이 젊은 세대들에게 큰 호응을 얻었다. 일반적인 많은 교회에서
젊은 세대들과 리더세대들의 갈등이 있는 것과 달랐다. 일반적으로 젊은 세대들은 리더세대들에게
너무 권위적이라고 생각하며, 젊은 세대를 이해하지 않으며, 그들의 삶이 별로 성경적이지 않다고
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생각했다. 그런데 부산행복한교회에서 리더들이 성경적으로 살려고 노력하고, 문화적으로 젊은이들을
이해할 뿐만 아니라, 오히려 더 적극적으로 반응하는 모습을 보면서 존경하기 시작한 것이다.
리더들의 권리 포기는, 성경적 섬김으로 나타났다. 성도들을 사랑으로 대하고, 솔선수범하고, 젊은
세대들을 배려하기 시작할 때, 젊은 세대들은 일어나기 시작했다. 그들도 리더를 본받아 그들과 같이
헌신하기 시작했다. 이것이 기성 세대에게도 큰 도전이 되었다. 그것은 기성 세대들의 헌신으로
말미암아 다음 세대들이 일어나는 것을 눈으로 목격하는 것이었다. 마치 가정에서 부모의 헌신으로
자녀들이 건강하게 성장하는 것을 보면서 보람을 느끼는 것과 같다.
본 연구자는 다른 사역자에게 이렇게 말한다; “젊은 세대를 일으킨다는 것은, 젊은 세대만을
위해서 젊은 세대와만 함께 일하는 것이 아닙니다. 그것은 기성 세대에게 사명을 주어서 그들의
헌신과 섬김을 통해서 젊은 세대를 일으키는 것입니다.” 다음 세대를 부르짖는 많은 교회가 실제로
실패하는 것은 바로 기성세대를 소외시키기 때문이었다. 그런 면에서 우리 교회는 기성세대들의
헌신을 통해서 젊은 세대와 다음 세대들이 매우 건강하게 일어나게 되었다.

5) 다음 세대 사역
많은 믿음의 가정의 관심은 ‘내 자녀가 어떻게 하면 믿음의 자녀로 건강하게 자라는가?’ 이다.
한국의 교육열은 이미 세상이 잘 알고 있다. 그런 교육열이 믿음의 부모들에게는 믿음의 유산을 향한
열정으로 나타나기도 한다. 많은 부모의 관심은 현재 우리가 믿는 믿음의 열정보다 우리의 자녀들이
더 건강하게 믿음으로 일어나는 것이다. 그러나 현재 한국 교회는 많은 10대들이 믿음에서 떠나고
있다. 청소년들의 인구수 자체가 줄어드는 상황에서, 기존의 믿음의 청소년들도 교회에서 떠나고
있다. 현재 한국교회의 장래가 너무나 어둡다. 그래서 많은 성도가 우리의 자녀들에게 헌신적인
교회를 찾고 있다.

(1) 사역자의 집중적 사역
현재 한국의 많은 교회가 다음 세대의 회복을 부르짖지만, 영세성을 벗어나지 못하기 때문에, 다음
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세대를 향한 실제적인 투자를 하지 못하고 있다. 기본적으로 교회 재정이 어렵고, 그 교회 내에 다음
세대가 없으므로, 또는 너무 적기 때문에 투자하기 어려운 현실이다. 그리고 잘못된 인식 중의 하나
가 다음 세대를 주 사역이 아니라 보조 사역으로 보는 관점이다. 많은 교회의 우선순위가 ‘장년부’
사역에 있다. 그래서 사역자의 사역 가운데, 사역적 관심과 재정 투자와 시간 투자의 우선순위가 ‘장
년부’이고, 남는 시간에 ‘교육부서’를 위해서 일하는 경우가 많다.
본 연구자는 이러한 문제점을 인식하고, 부산행복한교회를 개척하면서부터 모든 부서사역을 강화했
다. ‘다음 세대를 향한 교회’라는 문구를 적용할 때 최우선 순위가 사역자였다. 시설과 재정도 중요하
지만, 가장 먼저는 좋은 사역자를 선택하는 것이다. 그리고 그 사역자들이 자기 부서에 전적으로 전
념하도록 배려해야 한다. 다음 세대를 향한 시간의 배려, 공간의 배려, 시설의 배려도 대단히 중요하
지만, 그것이 전부라고 생각하기보다, 그들의 지도자에게 더 많은 관심을 가져야 한다.
각 주일 학교를 전문적으로 사역하는 전문가가 있다면 좋지만, 한국 교회 현실에서, 또한 수도권이
아닌 중소 교회에서 전문 사역자를 구하기는 매우 힘든 현실이다. 그래서 다음 세대를 향한 열정과
마음을 가진 사역자를 선택해서, 그가 한 교육부서 사역에만 집중 하도록 했다. 부산행복한교회의 사
역 마인드와 함께할 수 있는 사역자가 한 사역부서에 집중함으로써 그가 성장해나갈 때 결국은 교회
가 성장하기 때문이다.
개척 초기에 20여 명의 중고등부 학생들을 위해서 전임 사역자를 쓰기도 했다. 비록 재정적인 압
박이 있어도, 다음 세대를 향한 사역자에 대한 투자에 대해서 많은 성도가 지지해 주었다. 이러한 교
육부서 사역자에 대한 투자와 그들이 한 부서 사역에 마음껏 집중할 수 있도록 한 배려는 결실을 보
게 되었다. 부산행복한교회가 다음세대교육을 잘한다는 소문이 나기 시작하면서, 자녀들의 신앙을 고
민하는 이들이 부산행복한교회로 오기 시작했다. 또한, 직업으로 교육계에 종사하는 교사들이 부산행
복한교회에서 함께 하기를 원했고, 성도로 정착한 학교 교사들이 학생들을 전도하기 시작했다. 그들
이 소속된 본인들의 교회를 신뢰하고, 사랑하고, 또 그 진심을 믿기에 더 열심히 전도하기 시작했다.
이런 교육부서 사역자에 대한 투자는 그들의 사역의 현장에서 일어났다. 성도들의 자녀들에게 변화
가 일어나고, 더 나아가 자녀들의 변화로 말미암아 부모의 변화로 이어졌다. 성도들은 교회를 더욱
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신뢰하기 시작했고, 성도들은 더욱 충성하기 시작했다. 교회에서의 변화는 그들의 가정의 변화로 이
어졌다. 이러한 변화는 또 하나의 간증이 되어, 많은 사람에게 도전이 되었다.
이러한 자녀 교육은 단순히 교육부서의 역할로만 끝나는 것이 아니라, 각 셀에서 그들의 자녀를 위
해서 기도하면서 모든 것이 유기적으로 움직였다. 현재 부산행복한교회는 MIP(Mom's in Prayer) 기도
181

를 통해서 각 셀에서 자녀를 위한 기도를 확대하고, 교회적으로 이 기도에 동참하도록 격려하고

있다.

(2) 양질의 교사 확보
다음 세대 사역을 위한 두 번째 방향은 양질의 교사를 확보하는 것이다. 좋은 사역자가 사역하고자
할 때, 교회의 좋은 인재들이 교사로 헌신해야 한다. 양육의 결과로서 양육 받은 사람들이 교사로 헌
신하는 부르심이 있지만, 교회적으로도 양질의 교사를 확보하기 위해서 성가대를 조직하지 않는다.
성가대가 하는 모든 역할은 부산행복한교회의 마을182을 통해서 이루어졌다. 성가대의 역할은 모든
성도의 몫으로 돌렸다. 성도의 많은 관심을 다음 세대를 향한 실제로 사역의 현장으로 뛰어들게 했는
데, 가장 높은 가치를 둔 것이 바로 교사였다. 교회는 계속해서 성도들을 교사로 먼저 헌신시켰다.
교회 사역에서 좋은 인재들을 여러 사역의 현장에 골고루 배치하는 것은 대단히 중요하다. 그 여러
사역의 현장 가운데서도 특별히 교사로서의 부르심을 설교 중에서도, 양육 중에서도 계속 강조한다.
사역자가 양육할 때, 어떤 사람이 교사로서 좋은지를 지속적으로 관심을 가지고 살핀다. 그리고 그들
에게 교사로서의 부르심을 강조한다.
타 교회에서 교사를 수급하는 문제가 각부서의 부장과 교역자의 역할로 제한되는 면이 있는데, 부
산행복한교회에서는 교사수급 문제를 부서 사역자들과 장년부 사역자가 의논해서 해결한다. 각 부서
에 부족한 인력현황을 교회가 전체적으로 고민하고, 교회 인재들을 효율적을 배치하는 데 힘쓴다. 그

181) MIP 기도는 한 자녀를 위해서 기도파트너들이 일주일에 한시간씩 기도하는 것이다. 자세한 내용은
http://momsinprayer.org.au 에서 참조할 수 있다.
182) 부산행복한교회의 ‘마을’은 셀그룹의 연합체로서 ‘중그룹’의 조직 형태이다. 5장의 성장요인 두번째 항목을 참조하면
된다.
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렇게 해서 좋은 교사를 발굴하는 일에 모든 사역자가 관심이 있다. 믿음 좋고 헌신하는 사람들을 교
사로 사명을 주어, 다음 세대 사역을 위해서 뛰어들었을 때, 그리고 그들이 목회자와 한마음으로 하
나 되어 충성할 때, 참으로 아름다운 결과들이 나타난다.
다음 세대의 변화는 그들의 변화로만 끝나는 것이 아니라, 가정의 변화로 이어졌고, 그것은 또한
교회의 변화로 이어졌다. 다음세대 사역은 교회 사역의 보조가 아니다. 이것은 주요사역이어야 한다.
이런 가치를 교회가 명확하게 드러낼 때, 그 성도들의 가정의 변화가 교회의 변화로 이어지고 또한
한국교회의 변화로, 한국 사회의 변화로 이어질 것을 기대한다.

6) 성도의 사역 헌신
슈바르츠의 자연적 교회 성장의 질적 특성 두 번째가 ‘은사중심적 사역’이다.183 교회는 공동체이기
때문에, 그 공동체를 형성하는 구성원들이 그 공동체를 위해서 어떻게 헌신하고 있느냐가 그
공동체의 성장에 절대적 영향을 가진다. 자신이 가진 은사를 알고, 그 은사를 활용하여 기쁨으로
섬길 때 교회를 활력이 넘치게 된다. 그런데, 때론 은사와 상관없이 섬겨야 할 때도 있다.
대표적으로 소그룹 리더가 되는 것이다. 그 자신이 소그룹의 리더의 은사가 없다고 생각해도,
누군가는 소그룹 리더가 되어야 한다. 그렇기에 성도가 교회의 사역에 헌신하는 것은 대단히 중요한
교회 성장 요인임을 알 수 있다.

(1) 양육에서의 부르심
교회의 양육 단계에서, 양육 리더는 양육 받는 성도들에게 교회의 가치를 지속해서 설명함으로써
자신이 몸담은 교회에 대한 가치와 책임감을 고취하도록 한다. 교회를 사랑하는 마음이 생길 때,
자신이 어떻게 섬겨야 하는지를 고민하게 된다. 성도들의 삶이 때론 은사대로 섬기지 못할 상황들이
있다. 또 어떤 경우에는 자신의 은사가 무엇인지를 잘 알지 못하는 때도 있다. 교회 내의 사역에는
1년 동안 꾸준히 자리를 지켜야 하는 자리도 있고, 여러 가지 직장 상황으로 자리를 자주 비워도

183) Christian A. Schwarz, 「자연적 교회 성장」, 24.
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가능한 사역이 있다. 그래서 교회를 사랑하고, 그렇기에 헌신하고자 하는 마음을 가지는 것이
먼저이다. 이 마음을 양육의 단계에서 지속적으로 도전한다. 그러면서 그들의 은사가 무엇인지를
지속해서 살피며, 그의 성품과 기질에 가장 어울릴 만한 사역의 현장으로 초청한다. 양육을 통해서
도전받은 성도는, 그 양육 과정에서 스스로 결단한 말과 결심을 모두가 들었고, 특별히 양육 리더가
알기 때문에, 그 양육 리더의 사역으로의 초청에 그들이 응하게 됨으로써, 헌신하는 자리에 서게
된다.

(2) 리더의 본
성도들의 사역 헌신의 가장 모델이 이미 헌신하고 있는 성도들이다. 셀 교회의 가장 중요한 가치
중의 하나가 ‘본’이다. 셀 안에서 또한 교회의 리더십을 통해서 교회를 어떻게 사랑하는지, 또한
어떻게 헌신하는지를 배우는 것이다. 목회자가 아닌 평신도의 헌신적인 삶들을 보면서, 믿음의
도전을 받게 되고, 자연스럽게 헌신의 삶이 학습된다.
셀 리더를 양육하는 ‘셀 지도자’반을 운영하면서 느낀 것은, 좋은 셀에서 먼저 셀을 경험한 분들은
셀 이론을 설명할 때, 대단히 빨리 습득한다는 것이다. 셀을 경험하지 않은 분들에게 셀을 설명하면
가슴으로 이해하지 못하고 그저 지식으로만 받아들이는데, 그것이 자신의 삶에 적용하는 것은 많은
시간이 필요했다. 개척 초기부터 비교적 빠른 성장을 했기 때문에, 모든 훈련과정을 끝낸 사람을
소그룹 리더로 세우는 것이 아니라, 기초 단계의 양육인 ‘기초양육반’을 마치면 셀 리더로 세울 수
있게 하였다. 그런데도 가능했던 이유는, 이미 있던 셀 리더의 헌신적인 모습을 통해서 그들이
도전을 받았기 때문이다. 이러한 도전은 소그룹 리더뿐만 아니라, 교사로, 주차로, 계수위원으로,
기타 각종 섬김의 자리에서 일어난 현상이다. 목회자가 앞에서 말하는 것이 사역의 현장에서
성도들의 실천적인 모습으로 이어지면서, 새로운 가족들이 건강한 교회라는 생각을 하게 되고 그
분위기에 자연스럽게 녹아들어 그들도 헌신하는 자리에 이르게 된 것이다.
교회의 분위기는 전체를 움직이는 힘이 되는데, 평신도 리더십의 본과 각 사역의 현장에서 섬기고
있는 성도의 헌신적인 모습을 통해서, 새로운 성도가 자신의 은사를 발견해 가든지, 아니면 은사에
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맞는 사역으로 헌신하게 된다. 이 성도의 사역 헌신은 결국 얼마나 많은 성도가 교회에 대한
책임의식을 가지고 함께 사역하느냐의 가치를 보여주는 것이고, 이 사역 헌신이 더 많이 일어나게 될
때, 교회는 더욱 성장하게 될 것이다.

7) 성령의 주도적 역사하심
위의 6가지 성장요인의 가장 큰 기초는 바로 ‘성령의 주도적 역사 하심’이다. 앞의 6가지 모든
요인에서 성령의 주도적 역사 하심이 없다면, 성령의 열매는 맺어지지 않을 것이다. 예배의
경우에도, 아무리 문화적 접근을 할지라도, 성령께서 그 예배시간을 주장하지 않으면, 성령께서
성도들의 마음속에서 일하지 않으면 아무런 열매를 맺을 수 없다. 성령이 주도적으로 역사하신다는
증거는 예배 속에서 찾을 수 있다. 일례로 새신자들이 교회당에 들어올 때부터 눈물이 쏟아진다고
고백하는 것이다. 이런 고백이 대단히 많다. 처음 예수를 믿는 사람도, 교회를 떠났다가 돌아온
사람도, 교회를 수평 이동한 사람도 같다. 처음 예배를 드리면서 형언할 수 없는 감격으로 예배를
드리는 것이다.
또한, 기초양육반 수련회와 같은 양육에서도 성령의 충만한 역사는 일어난다. 양육반을 받는 많은
성도가 이 수련회를 통해서 성령을 체험하고, 회개와 치유의 역사가 일어난다. 이런 수련회뿐만
아니라, 모든 양육시간마다 믿음의 회복과 도전이 있으며, 그들 안에 묶여 있던 생각들 풀어지고,
교회와 사람들에 대한 상처들이 치유 받는다.
2장에서 맥아더가 강조한 것처럼, 교회의 성장을 설명할 때 교회의 골격, 즉 말씀과 진리가 바르게
세워지고, 건전한 교리가 형성되는 가장 중요한 기초는 바로 성령의 역사 하심이다. 이 성령의 역사
하심을 통해서 영적 권위도 바르게 세워지고, 그래서 바르게 가르치는 말씀의 진리를 통해서
하나님과 성도의 깊은 인격적 교제와 성도 각자 간의 교제가 일어나게 된다. 그러므로 교회 공동체가
세워지는 가장 중요한 가치가 하나님 주도권의 역사 하심이다. 성령의 주도적 역사 하심은 모든 교회
사역의 기초이다. 초대교회의 부흥도 성령의 주도적 역사 하심이다. 이 가치는 모든 세대, 모든 지역,
모든 교회에 동일한 요소이다.
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3. 부산행복한교회 성장 모델

1) 핵심적 요인 3가지
앞에서 부산행복한교회의 성장요인을 7가지로 제시했다. 본 연구자는 이 7가지의 성장요인 중에
교회론의 관점에서 더욱 중요한 핵심적 요소와 그 핵심적 요소를 보조하는 보조적 요소가 있다고
판단한다. 그것을 그림으로 나타내면 다음과 같다.

<그림 5-2> 부산행복한교회 성장 모델

앞 그림의 기초는 슈바르츠가 말한 NCD의 양동이 이론이다. 그는 8가지 질적 특징을 말하면서
‘최소치 요소의 영향’을 말한다.
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<그림 5-3> 최소치 요소의 영향184

최소치 요소에서 말하는 것은, 8가지 질적 특성 가운데 가장 낮은 요소의 수준만큼 교회가
성장한다는 것이다. 그런데 부산행복한교회의 경우에는, 성장모델에서 제시한 것처럼 더욱 중요한
핵심적 요소와 그것을 보조하는 보조적 요소가 있다는 것이다.
첫 번째 핵심적 요소는 예배이다. 4장의 설문조사에서 나타났듯이, 성도들이 교회를 등록하게 될
때, 가장 중요한 요소가 예배와 관련된 것이다. 그것을 양동이의 가장 밑에 위치했다. 일반적으로
가장 중요하게 여기는 것이 바로 목사의 설교이다. 그런데 부산행복한교회의 경우는 그 설교와 함께
찬양이 등록에 매우 중요한 요인임을 알 수 있다. 많은 성도가 교회를 결정할 때, 가장 먼저 보는
것이 예배이며, 또한 예배가 교회의 본질이기에 가장 중요하게 여기는 요소가 분명하다. 이 예배에
전통적으로 중요한 가치가 설교였지만, 젊은 세대는 찬양도 매우 중요한 가치가 되었음을 알 수
있다.
두 번째 핵심적 요소는 ‘친밀한 사랑의 교제’이다. 이것은 주로 소그룹을 통해서 나타나는 것이다.

184) Ibid., 52-3.
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4장의 설문조사에 교회에 등록한 요인 외에, 정착하게 된 결정적 요인을 질문했을 때, 가장 높은
응답이, ‘셀 가족의 친밀함(33.1%)’이었다. 이 영역은 처음 교회에 등록하게 되는 계기보다는,
등록하고 난 뒤에 실망하지 않고 계속해서 그 교회에 머물게 되는 요인이다. 즉 교회 성장의 첫 번째
열쇠가 예배라면, 두 번째 열쇠가 사랑의 교제이다.
세 번째 핵심적 요소는 성도들의 사역 헌신의 영역이다. 이것은 앞으로 부산행복한교회가 더욱
발전해야 할 영역이다. 지금도 많은 성도가 헌신하고 있다. 많은 성도가 ‘1인 1사역’이라는 가치를
가지고, 자신의 상황과 은사를 고려하여 사역한다. 또한 이 헌신이 교회 내의 헌신으로만 머물 것이
아니라, 교회의 밖의 헌신으로 더 발전해야 한다. 성도들이 자기 교회를 사랑하여 더 많은 사람이
헌신하게 될 때, 그 교회는 더욱 성장할 수 있는 요인이 되는 것이다. 이 영역의 성공 여부가
앞으로의 성장에 중요 요인이 될 것으로 판단된다.

2) 보조적 요인 4가지
보조적 요인으로 분류한 것들은 교회의 핵심적 요소인 ‘영감있는 예배’와 ‘친밀한 사랑의 교제’,
그리고 ‘성도의 사역 헌신’의 모든 영역을 뒷받침해야 하는 영역이다. 핵심적 요인과 보조적 요인이
서로 맞물려 매우 유기적으로 연결되어 있으며, 보조적 요인이 핵심적 요인을 뒷받침하는 것이다.
첫 번째 보조적 요인은 담임목사의 ‘건전한 말씀 선포’이다. ‘설교’의 영역은 예배의 요소에 당연히
포함되는 것이지만, 본 연구자는 그것을 보조적 요인으로 두었다. 왜냐하면, 설교는 예배의 전부가
아니라 한 요소이기 때문이다. 앞에서 말한 것처럼 설교는 ‘예배’뿐만 아니라, 교회 안에서 성도 간의
‘친밀한 사랑의 교제’와 ‘성도의 사역 헌신’의 모든 핵심적 요소에 다 영향을 미치는 것이다. 목사의
설교를 통해서 교회의 방향은 결정된다. 그 설교가 지성과 감성을 다 가지고 있는 건전한 설교가 될
때, 성도들은 설교에 순종하기 시작한다. 성도들이 그 설교가 성경적이라고 느끼며 또한 은혜를 받을
때, 그 예배에서 믿음으로 반응할 뿐만 아니라, 그것이 소그룹에서도 또 다른 사역의 현장에서도 잘
나타난다.
두 번째 보조적 요인은 ‘예수님을 닮아가는 양육’이다. 양육의 결과가 예배자로 세우며, 소그룹
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안에서 서로를 섬기는 사람이 되고, 나아가 그 자신이 사역의 현장에서 헌신하는 사람이 되는
것이다. 이 모든 본질적 사역을 양육이 도와야 한다. 예배와 아무런 상관없는 양육이 되어서도
안되고, 사랑의 교제와도 상관없는 양육이 되어서도 안 되고, 사역 헌신과도 상관없는 양육이
되어서도 안 된다. 양육이 이 3가지 핵심적 요인을 아주 강하게 뒷받침해야 한다.
세 번째 보조적 요인은 ‘섬기는 리더십’이다. 섬기는 리더십도 결국은 이 3가지 핵심적 요인을
보조해야 한다. 리더가 예배에서 본이 되지 않는다면, 리더가 사랑의 교제에서 본이 되지 않는다면,
리더가 사역의 현장에서 본이 되지 않는다면, 교회의 모든 설교와 가르침은 힘을 잃어버린다.
목회자, 당회 그리고 직분자들이 모든 성도에게 이 핵심적인 모든 요소에서 본이 되는 삶을 통해서,
교회는 더욱 단단히 설 수 있다.
네 번째 보조적 요인은 ‘다음 세대 사역’이다. 교회의 핵심적 요소라고 생각하는 3가지 영역이
다음 세대에도 그대로 전수되어야 한다. 성도 그 자신이 교회에 대해서 만족할 때, 그 만족이 자신의
자녀들에게도 그대로 일어나기를 소망한다. 그래서 다음 세대가 교회의 전체적인 방향과 함께하며,
다음 세대에서도 예배와 교제, 그리고 헌신이 일어날 때, 부모들은 교회에 대한 만족감이 높아지며,
더욱 교회를 사랑하게 된다. 특별히 자녀세대의 수가 줄어들고 있는 시대적 상황은 다음 세대를 향한
교회의 방향성의 중요성을 더 크게 말하고 있다.
교회가 성장한다고 말할 때, 그것은 성도 개개인의 신앙적 성숙과 함께 교회 성도 수의 증가가
함께 포함되어 있다. 교회 성장은 각각의 교회마다 특수성이 있다. 건강한 교회라고 말할 때 그
건강을 바라보는 성도들의 관점에서, 가장 먼저 보는 것이 교회의 예배이고, 두 번째가 사랑의
공동체로서의 교회이다. 그리고 세 번째가 그러한 교회를 위해서 헌신하고 있는 성도들의 모습이다.
이 핵심적인 모습을 교회가 어떻게 세워가느냐가 부흥의 주요 이유이며, 다른 요인들이 핵심적
요인들과 매우 밀접하고 유기적으로 이루어질 때 교회는 더욱 성장할 수 있다고 본 연구자는
생각한다.

제 6 장
결론

본 연구자는 4년이라는 짧은 기간 동안 청년 사역을 했지만, 이 시간을 통해 한국 교회에서
젊은이 세대가 자리 잡지 못하고 방황하며, 교회를 떠나는 현실을 알게 되었다. 더구나 기성 세대가
그들을 이해하고 세워주지 못하는 모습에 안타까운 마음이 들었다. “교회가 이랬으면 좋겠다.”라는
바람은 점차 비전이 되었고, 하나님께서 주시는 약속과 확신으로 새로운 교회를 세워갈 결심을 하게
되었다. 그것은 바로 성경의 절대성 위에 변화하는 문화의 다변성을 품어낼 수 있는 교회, 젊은
세대의 문화를 포용하되 맥아더가 말한 것같이 건강한 골격 위에 세워진 교회의 모습이었다.
게츠의 말처럼 교회는 성경의 원리가 과거의 역사 속에서 어떻게 적용되었는지를 고찰하여, 현대
사회의 문화 속에서 바르게 표현되어야 한다. 교회를 구령 사업의 기지로만 강조될 때 교회는 ‘제도
주의(Institutionalism)’에 쉽게 빠지게 되며, 신앙의 불균형을 초래하게 된다.185 성경의 원리가
하나님의 뜻 안에서 교회의 본질을 지켜 준다면, 반면 지교회가 속해 있는 역사와 문화에 대한
올바른 이해는 교회와 주변 사람들을 조화롭게 할 것이다. 그러나 우리는 때때로 절대적인 것을 비
절대적인 것으로, 때때로 비 절대적인 것을 절대화하였다.
교회의 건강을 말할 때, 그 건강함은 교회가 교회다운 모습을 가지는 것이다. 성경이 말하는
것처럼 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하고, 영과 진리로 하나님께 예배하며, 땅끝까지
주님의 증인의 삶을 살아가야 한다. 이 부르심을 위해서 교회가 세워졌고, 교회를 통해서 이 사명이
실현되어야 한다. 문화적 요소는 진리의 문제가 아니다. 문화적 요소는 그가 속한 사회와 청중들에게
절대 진리를 전달하기 위해 끊임없이 변화되는 그릇과 같은 것이다. 그러나 이 문화적 요소를 진리의
문제로 이해할 때, 교회는 고착화 된다. ‘교회가 어떻게 변화되어야 하는가?’ 라는 질문에 정답이
있다고 말할 수 없지만, 본질과 문화의 조화로움을 교회는 계속해서 고민해야 하고, 세대 간에

185) Gene A. Getz, 「현대교회 성장학」, 261.
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대화해야 하며, 그래서 그 교회만의 적절함을 찾아가야 한다.
부산행복한교회는 하나님의 부르심으로부터 교회가 시작되었다. 그리고 맥아더가 주장한 것같이
건강한 골격 위에 세워지도록 노력함과 동시에 동시대를 품는 교회가 되고자 했다. 이 부르심을
이루기 위해 기성 세대는 젊은 세대를 교회의 주역으로 세우는 일에 동의했다. 교회는 성경의 절대성
위에 지상 명령을 이루기 위한 분명한 목표를 가짐과 동시에 그것을 이루기 위해 젊은이들이 쉽게
다가설 수 있는 교회를 세우고자 했고, 기성세대는 이 부르심에 헌신했다.
본 연구는 부산행복한교회의 성장 요인을 분석의 기초자료로 삼았다. 특별히 젊은 세대의 성장
요인에 그 초점을 두었으며, 특별히 예배에 대해 많은 부분을 할애했다. 왜냐하면, 예배가 ‘하나님의
거룩하신 완전성을 묵상하는 가운데 드려지는 순결한 경배’186라면, 예배가 ‘귀하신 하나님을
선포함으로 하나님께 적극적으로 반응’187 하며, 동시에 ‘하나님의 귀하심(worthiness)이 인간 삶의
규준(norm)이며 영감이 되는 방식으로 하나님의 우월성을 극적으로 표현하는 것’188이라면, 올바른
예배는 성숙으로까지 이어지며 이것은 곧 성장으로 이어지기 때문이다. 따라서 본 연구는 한국
교회의 고령화와 인구 구성비의 변화, 그리고 세대 간의 갈등, 교회의 여러 가지 문제들 속에서 젊은
세대가 교회를 떠나는 근본 원인을 찾고자 했고, 지난 14년간 부산행복한교회를 개척하고 섬기면서
일어난 젊은 세대의 부흥과 그 성장요인을 살펴보고자 했다. 분명히 이 부흥의 경험은 사람의 힘과
노력의 결실이 아니다. 오직 하나님의 은혜의 선물이다. 그런데도 그 성장의 요인은 객관적 분석이
필요했다.
본 연구자는 2장에서 건강한 교회 성장에 대한 이론적인 고찰을 했다. 교회의 본질은 하나님을
향한 예배와 그리스도 안에서 하나 된 성도의 교제이다. 이 일을 위해서 맥아더의 말을 인용해
교회의 본질이 무엇인지 살펴보았고, 또한 게츠를 통해서 성경적 원리의 현대적 문화 적용성이
필요함을 말했다. 교회가 동시대의 문화를 올바르게 품을 때, 성도들은 더욱 교회를 교회답게 만드는

186) Everett F. Harrison, Worship, in Evangelical Dictionary of Theology, 1192.
187) Ronald Allen and Gordon Borror, Worship: Rediscovering the Missing Jewel, 16.
188) Ralph P. Martin, The Worship of God (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1982), 4.
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일에 헌신하게 된다. 특별히 젊은 세대를 세우고, 더 나아가 그들의 자녀들인 다음 세대를 세우는
일에는 반드시 젊은 세대가 연합되어야 하기 때문이다.
3장에서는 한국 교회의 위기 상황과 현대 그리스도인의 신앙적 욕구에 대해서 살펴보았다. 한국
교회의 위기 상황은 저출산과 고령화, 기독교에 대한 부정적 인식이 확산하는 것과 같은 사회적
요인과 한국교회의 세속화와 지도자의 윤리적 타락과 같은 교회적 요인으로 볼 수 있다. 이런 시대적
상황 속에서 과연 교인들은 어떤 신앙적 욕구를 가졌는지를 보았다. 바람직한 교회상으로 예배
차제를 말하는 비율이 가장 높다는 연구 조사는 우리가 어디에 집중해야 하는지를 잘 보여준다.
4장에서는 부산행복한교회에서 이루어진 설문조사를 분석했다. 2장과 3장에서 다루어진 내용이
실제로 부산행복한교회에서 어떻게 이루어지는지, 5단계에 걸쳐 29가지 질문을 하였다. 5장에서는
4장의 설문조사의 결과를 통해서 부산행복한교회의 젊은 세대가 성장하는 요인을 7가지로 제시했다.
그중에서도 더욱 중요한 핵심적 요인을 3가지로 제시하고, 그 핵심적 요인을 보조하는 요인을
4가지로 제시했다.
건강한 교회를 세운다는 말은, 성경적 본질이 우리 시대의 문화 속에서 바르게 실현될 때
가능하다. 문화는 급변하고 있다. 그 급변하는 문화 속에서 본질을 바르게 지켜가는 것은 매우
어려운 과제임이 분명하지만, 또한 반드시 극복해야 하는 과제이기도 하다. 부산행복한교회는 지난
14년 동안 성장을 목표로 하지 않았다. 언제나 건강에 목표를 두고 달려왔다. 그 결과는 젊은 세대의
부흥이라는 열매였다.
부산행복한교회도 여전한 과제를 가지고 있다. 지금의 젊은 세대의 문화와 욕구가 무엇인지,
앞으로의 예배가 어떻게 될 것인지, 학교 강당에서 예배드리는 환경의 변화가 있다면 어떻게
적응해야 하는지, 성도의 수의 증가가 있을 때 어떻게 조직적으로 변해가야 하는지, 다음 세대를
위한 환경과 지원에 대한 생각들, 그리고 앞으로 지역사회와 한국 교회를 섬기기 위해서 무엇을 해야
하는지, 등과 같은 것이다. 또한, 우리의 모습이 또 다른 기성교회를 닮아가는 것이 아닌지에 대한
자기 성찰이 필요하며, 하루가 다르게 급변하고 있는데 우리는 잘하고 있다고 안주하는 것은
아닌지를 돌아보아야 한다.
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부산행복한교회가 여전히 자라가는 교회이고, 앞으로도 많은 문제를 풀어가야 하는 과제가 있지만,
지금까지 성장해 온 모습을 통해서 새롭게 교회를 개척하고자 하는 사람들에게 작은 모델이 되기를
바라며, 또한 교회를 갱신하고자 하는 교회에도 참고가 되기를 바란다. 그래서 부산행복한교회의
젊은 세대의 성장모델이 한국교회에 작은 사례가 되기를 소망해 본다.

APPENDIX A
부록 A
설문서

부산행복한교회 성장 요인을 위한 설문
(해당 문항에 √ 해 주세요)

[ 1. 개인적인 질문 ]
1. 귀하의 성별은 무엇입니까? ➀ 남자 ➁ 여자
2. 귀하의 연령은 얼마나 되셨습니까? (만, 세)
3. 기독교 신앙생활을 하신 연수는 얼마나 됩니까?(부산행복한교회를 포함해서)
① 1년 이하

② 2년 이상 ~ 5년 이하

④ 11년 이상 ~ 20년 이하

③ 6년 이상 ~ 10년 이하

⑤ 20년 이상

4. 부산행복한교회에 다닌 연수는 얼마나 됩니까?
① 1년 이하 ② 1년 ∼ 2년

③ 3년 ∼ 5년

④ 6년 이상 ∼ 10년 이하 ⑤ 11년 이상

[ 2. 부산행복한교회를 선택한 이유에 대한 질문 ]
1. 당신이 부산행복한교회를 등록하기까지, 몇 교회를 탐방했습니까?
① 0 ∼ 1교회 ② 2 ∼ 3교회 ③ 4 ∼ 5교회 ④ 5 ∼ 7교회 ⑤ 8교회 이상
2. 당신은 부산행복한교회에 등록할 때 얼마나 오랜 기간 지켜봤습니까?(처음 방문하고, 실제적으로
등록할 때 까지)
① 1주 ② 2주 ∼ 1개월 ③ 2개월 ∼ 3개월

④ 4개월 ∼ 6개월 ⑤ 7개월 ∼ 1년 ⑥ 1년 이상

3. 당신이 부산행복한교회에 등록하게 된 신앙적 배경은 무엇입니까?
① 부산행복한교회에서 처음 예수를 믿었다.
② 과거에 교회를 다녔지만, 완전히 떠났다가 부산행복한교회로 왔다.
③ 타 교회를 다니다가 부산행복한교회로 왔다.
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4. 당신이 부산행복한교회를 등록할 때, 어떤 부분에서 매력을 느꼈습니까? (복수응답)
① 역동적인 예배(찬양) ② 담임목사의 설교 ③ 예배중의 유아 축복
④ 밝은 교회 분위기 ⑤ 성도들의 친절 ⑥ 주차와 외부환경(학교운동장)
⑦ 무기명 헌금 ⑧ 담임목사의 목회 철학 ⑨ 교회 직분자들의 헌신
⑩ 셀 가족의 친밀함 ⑪ 체계적인 양육 ⑫ 교회 지도자들의 하나됨
⑬ 지도자와 성도간의 만족할 만한 의사소통 ⑭ 교회 지도자들의 탈 권위주의
⑮ 전도와 선교와 구제를 잘해서 ⑯ 다음세대 사역을 잘해서
5. 위의 4번의 대답 중에서, 당신이 부산행복한교회를 등록하는데 가장 중요하게 여긴 것은 무엇입니
까? (1-2개 정도 답해주세요)

[ 3. 교회를 떠났거나 옮겨오시게 된 이유에 대한 질문 ]
* 부산행복한교회에서 처음 신앙생활을 시작하신 분은 해당되지 않습니다.
1. 이전교회에서 신앙을 떠나게 된 이유나 교회를 옮겨야겠다고 생각한 이유가 무엇입니까?(복수응답)
① 학업과 직장 등의 이유로 지역 이동(이사)
② 담임목사의 설교에 동의하지 않아서
③ 교회 지도자(목사와 장로)들의 분열과 싸움 때문에
④ 교회 안에서 일어난 죄악 때문에(성적타락, 재정사고 등등)
⑤ 교회 지도자들의 독선적 행동 때문에(의사소통의 부재)
⑥ 성도들간의 다툼 때문에(재정문제, 사기사건, 일반적 다툼)
⑦ 자녀들의 신앙 양육 때문에
⑧ 은혜의 통로가 없어서(양육의 부재 또는 불만족)
⑨ 선교나 구제같은 대 사회적 행동에 대한 불만
⑩ 담임목회자의 목회 철학에 대해서 동의하지 않기 때문에
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⑪ 사회에서 일어난 교회에 대한 부정적 뉴스로 인하여 교회 자체가 싫어져서
⑫ 신앙 자체에 대한 회의 때문에
⑬ 교회가 너무나 세속화 되어서
⑭ 교회 지도자의 권위주의에 염증을 느껴서
⑮ 결혼으로 인해서 배우자 교회로 이동
⑯ 가족과 한 교회를 다니기 위해서

2. 위의 1번의 답 중에서, 교회를 옮기거나 떠나게 된 가장 결정적 요인은 무엇입니까?
(1-2개 정도 답해주세요)

[ 4. 부산행복한교회에 정착하게 된 이유에 대한 질문 ]
1. 당신이 부산행복한교회를 등록하고 난 뒤, 시간이 지나면서 교회에 대해서 더 좋은 마음을 품게
된 것은 무엇입니까? (복수응답)
① 역동적인 예배(찬양) ② 담임목사의 설교 ③ 예배 중의 유아 축복
④ 밝은 교회 분위기 ⑤ 성도들의 친절 ⑥ 주차와 외부환경(학교운동장)
⑦ 무기명 헌금 ⑧ 담임목사의 목회 철학 ⑨ 교회 직분자들의 헌신
⑩ 셀 가족의 친밀함 ⑪ 체계적인 양육 ⑫ 교회 지도자들의 하나됨
⑬ 지도자와 성도간의 만족할 만한 의사소통 ⑭ 교회 지도자들의 탈 권위주의
⑮ 전도와 선교와 구제를 잘 하는 것 ⑯ 다음세대 사역

2. 1번의 답 중, 교회에 정착하는데 가장 자신에게 좋은 영향을 준 것이 무엇입니까?
(1-2개 정도 답해주세요)
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[ 5. 현재 부산행복한교회에 대한 질문 ]
1. 부산행복한교회의 설교는 성경적이라고 느끼십니까?
① 매우 비성경적이다

② 비성경적이다 ③ 보통이다

④ 대체적으로 성경적이다

⑤매우 성경적이다

2. 부산행복한교회의 설교에서 은혜를 받으십니까?
① 전혀 그렇지 않다 ②별로 그렇지 않다 ③ 평범하다
④ 대체적으로 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
3. 부산행복한교회의 축제식 주일예배 찬양에 대해서 어떻게 생각하십니까?
① 매우 불편하다 ② 조금 불편하다 ③ 상관없다 ④ 대체적으로 만족한다 ⑤ 매우 만족한다
4. 예배 중의 유아 축복에 대한 의견은 무엇입니까?
① 불필요한 순서이다 ② 조금 방해가 되는 것 같다 ③ 그저 그렇다
④ 대체적으로 만족한다 ⑤ 매우 만족한다
5. 당신이 보기에 교인들은 친절하며 서로 사랑하고 있다고 느끼십니까?
① 전혀 그렇지 않다 ② 별로 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
6. 교회의 외부적인 환경(교통, 주차 등)에 대해서 어떻게 생각하십니까?
① 매우 불편하다 ② 조금 불편하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 만족한다 ⑤ 매우 만족한다
7. 무기명 헌금과 건물을 가지지 않는 것과 같은 담임 목회자의 목회 철학에 대한 당신의 생각은 무
엇입니까?
① 전혀 동의하지 않는다 ② 조금 동의하지 않는다 ③ 그저 그렇다
④ 대체적으로 동의한다 ⑤ 매우 동의한다
8. 교회 리더들의 권위에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 권위적이다 ② 조금 권위적이다 ③ 보통이다
④ 대체적으로 탈 권위적이다 ⑤ 매우 탈 권위적이다
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9. 교회 지도자들의 본이 되는 삶에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 전혀 본이 되지 않는다 ② 조금 본이 되지 않는다
④ 대체적으로 본 받을 만하다

③ 보통이다

⑤ 매우 본 받을 만하다

10. 부산행복한교회의 양육에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 불만족하다 ② 조금 불만족하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 만족한다 ⑤ 매우 만족한다
11. 부산행복한교회 목회 비전처럼 다음세대를 세워가는 일에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 부족하다 ② 조금 부족하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 잘한다 ⑤ 매우 잘한다
12. 부산행복한교회의 전도에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 부족하다 ② 조금 부족하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 잘한다 ⑤ 매우 잘한다
13. 부산행복한교회의 선교에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 부족하다 ② 조금 부족하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 잘한다 ⑤ 매우 잘한다
14. 부산행복한교회의 구제에 대한 당신의 생각은 무엇입니까?
① 매우 부족하다 ② 조금 부족하다 ③ 보통이다 ④ 대체적으로 잘한다 ⑤ 매우 잘한다

[ 6. 부산행복한교회가 나아갈 방향성에 대한 질문 ]
1. 앞으로 부산행복한교회가 어떤 부분에서 더 발전하기를 바라십니까? (복수응답)
① 역동적인 예배(찬양) ② 담임목사의 설교 ③ 예배 중의 유아 축복
④ 밝은 교회 분위기 ⑤ 성도들의 친절 ⑥ 주차와 외부환경(학교운동장)
⑦ 무기명 헌금 ⑧ 담임목사의 목회 철학 ⑨ 교회 직분자들의 헌신
⑩ 셀 가족의 친밀함 ⑪ 체계적인 양육 ⑫ 교회 지도자들의 하나됨
⑬ 지도자와 성도간의 만족할 만한 의사소통 ⑭ 교회 지도자들의 탈 권위주의
⑮ 전도를 더 많이 하는 것

⑯ 선교를 더 많이 하는 것 ⑰ 구제를 더 많이 하는 것

⑱ 대 사회적 참여를 하는 것 ⑲ 다음세대 사역에 더 집중
⑳ 기타 :
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2. 위의 답 중, 가장 시급하게 실천해야 한다고 느끼는 것은 무엇입니까?
(1-2개 정도 답해주세요)

설문에 응해 주셔서 감사합니다.
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APPENDIX B
부록 B

NCD Approval (자연적교회성장 승인)
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APPENDIX C
부록 C
Gallup Approval (한국 갤럽 승인)
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